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Vorwort
Der gro6e Sioux-Krieg 1876 und die Schlacht von Slim Buttes
Das Jahr 1876 stellte einen bedeutenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen weiBen Amerikanem und lndianem dar. Die Ausbreitung weiBer Siedlungen fi.ihrte zur Verdrangung der lndianer von Landereien, die sie seit Jahrhunderten bewohnt hatten. Es wurde fi.ir diese Volker standig schwieriger zu
iiberleben und ihre kulturellen Traditionen zu bewahren. Erschwerend kam hinzu,
daB weiBe Jager die riesigen Bisonherden abschlachteten, von denen die
Plainsvolker in Bezug auf Nahrung, Wohnung und Kleidung vollstandig abhangig waren. Der Untergang der Bisons bedeutete das Ende der indianischen
Kultur und Lebensweise.
Wahrscheinlich gab es vor dem Eintreffen des weiBen Mannes zwischen 10
und 50 Millionen Bisons auf den Great Plains Nordamerikas. Bis 1876 hatten
die Jager diese Zahl erheblich reduziert. Tatsachlich existierte in jenem Jahr
vielleicht nur noch eine groBe Hertle auf den nordlichen Ebenen.
Im Fruhling 1876 verlieBen die Indianer ihre Reservationen in groBer Zahl, um
der Armut und Emiedrigung zu entgehen und auf die Jagd zu ziehen und ihre
Kultur ein letztes Mal zu zelebrieren, bevor die Bisons endgiiltig verschwinden
wiirden.
Regierungsvertreter beobachteten das Verhalten der lndianer auf den nordlichen Plains mit gemischten Gefi.ihlen. Die gefi.irchtetsten Stamme, darunter die
Sioux, Cheyenne und Arapaho, befanden sich in Bewegung. Grenzsiedlungen
in weiten Gebieten befiirchteten, zu Opfem indianischer Raubziige zu werden.
Aufgabe der US-Armee war es zu dieser Zeit, die Nation vor den Indianem zu
schiitzen, also schickte die Regierung Truppen, um die lndianer zu zwingen,
zuriick in die Reservationen zu gehen, bevor sie Unheil anrichten konnten.
Diese Feldziige der Armee fiihrten zu Kampfen, die das ganze Jahr iiber andauerten. Die ersten ZusammenstoBe wurden von den lndianem gewonnen. Die
Schlachten am Rosebud und am Little Bighorn gehoren zu den groBten Siegen
in der indianischen Geschichte.
Im Spatsommer 1876 war die US-Armee eine geschlagene Truppe, und viele
Zeitungen bezeichneten ihre Kommandeure als unfahig. Die US-Kavallerie
benotigte dringend einen Sieg, und General George Crook stellte schlieBlich
durch den Kampf von Slim Buttes ein gewisses MaB an Prestige wieder her. Er
fi.ihrte trotz widrigster Wetterbedingungen eine rnilitarische Kampagne durch,
bei der er seine Soldaten ohne Gnade bis an die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit
trieb, so daB die Manner fi.irchteten , als kampfende Truppe nicht iiberleben zu
konnen .
6

SchlieBiich stolperte die Expedition tiber ein Indianerdorf, versorgte sich hier
mit Lebensmitteln und zerstorte dann das Camp. Die hier erbeutete Nahrung
rettete Crooks Truppe vor dem Verhungem; allerdings stellte der Kampf tatsachlich eine Wende im Krieg zugunsten der WeiBen dar. Von diesem Zeitpunkt
an errang die Armee wieder wichtige Siege.
Crooks Feldzug war gepragt von Strapazen, Brutalitat und unmenschlichen
Leiden. Aber es gibt noch eine andere Seite des Kampfes; denn die Armee
zeigte bei dieser Kampagne ein gewisses Mitleid mit ihren Gegnem.

7

Rache fiir Custer
Am 25. Juni 1876 zog George Armstrong Custer mit der 7. Kavallerie gegen
ein wesentlich starkeres Indianerlager. Trotz der iiberwaltigenden Ubermacht,
teilte er sein Regiment in drei Gruppen und fuhrte 5 Kompanien in den Untetgang. Custer zeigte dabei Inkompetenz und iibersteigertes SelbstbewuBtsein,
aber das war kein Trost fur die Soldaten, die das vernichtete Kommando entdeckten. Der Anblick war grauenvoll. Uber 265 Leichen waren auf dem Schlachtfeld verstreut. Viele Karper waren ihrer Kl eider beraubt und verwesten nackt in
der Sonne. Viele Leichen waren verstiimmelt; einige waren aufgeschlitzt, anderen waren die Roden abgeschnitten worden. 1 Der Anblick entsetzte selbst
abgehartete Kriegsveteranen, und viele Soldaten und Offiziere sannen aufRache.
Diese Manner waren nicht an den vorausgegangenen Leiden der Indianer interessiert, noch kiimmerten sie sich um deren Motive. Sie glaubten einfach, die
Indianer miiBten fur diese Katastrophe bezahlen.
Brigadegeneral George Crook stand in der Kritik, weil er mit seinem Verhalten
zum Ungliick am Little Bighorn beigetragen hatte; sein Versagen in der Anfangsphase des Sioux-Krieges 1876 stellte einen dunklen Fleck in seiner Karriere dar. 2
Der Plan der Armee fur ihren Feldzug gegen die Indianer in diesem Sommer
sah Angriffe <lurch drei separate Kolonnen vor. Wahrend Colonel John Gibbon
aus Forts in Montana vorriickte, hatte Crook die Aufgabe, von Siiden in die
Kampagne einzugreifen. Er sollte sich General Terrys Kommando anschlieBen,
zu dem Custers 7. Kavallerie im Yellowstone-Gebiet gehorte. Crook scheiterte
jedoch an dieser Aufgabe und iiberlieB Custer seinem Schicksal.
Am 17. Juni 1876, nur acht Tage vor der Schlacht am Little Bighorn und nur 30
Meilen vom Schauplatz des Desasters entfernt, stieB Crooks Kolonne am
Rosebud Creek (Montana) auf eine groBe Zahl Sioux und Cheyenne-Krieger.
Die Indianer demonstrierten iiberraschende Aggressivitat. Crooks Manner waren zu keiner Zeit imstande, dem hartnackigen Feind die Initiative abzunehmen. Der General verhielt sich richtig: Er behauptete seine Position, bis sich
die Indianer zuriickzogen. Aber er hatte 28 Gefallene und 56 Verwundete zu
beklagen. Das war zwar nur ein geringer Prozentsatz der beteiligten Manner;
diese Verluste und die Hartnackigkeit der Indianer waren jedoch ausreichend,
um Crook vollig zu entmutigen. Obwohl ihm noch immer eine Streitmacht von
iiber 1.000 Mann zur Verfiigung stand under den Feldzug hatte fortsetzen konnen, zog er sich rasch zu seinem Basislager am Goose Creek, nahe der heutigen
Stadt Sheridan (Wyoming) zuriick. Hier verharrte er wochenlang, zu demoralisiert, um mit seiner Truppe wieder vorzuriicken.3
8

Jahre spater rechtfertigte Crook sein Verhalten mit der iiberwaltigenden Zahl
der Indianer, die er in seiner Nahe vermutete: "Der Rosebud wurde nicht wegen schlechter Taktik oder Nachlassigkeit der Beteiligten verloren, sondern
wegen der Oberlegenheit der lndianer an Zahl und Feuerkraft." Er behauptete, daB die Indianer "die Soldaten drei zu eins ubertrafen und mit den neuesten
Repetiergewehren bewaffnet waren. "Diese Vorteile nannte er als entscheidend:
"Es war eine der wenigen Gelegenheiten in der Geschichte der lndianerkriege,
daj3 Wei.f3e mit einer uberlegenen indianischen Streitmacht konfrontiert wurden, die - obwohl aus , Wilden' bestehend - mit einer taktischen Systematik
vorgingen, die die Truppen teilte und sie in einzelnen Abteilungen vernichtete. "4
Crook hatte den Feldzug tatsachlich in einer kritischen Phase aufgegeben; denn
weder General Terry noch die 7. Kavallerie wuBten von seinem Riickzug. Als
Custer sein Regiment spontan gegen die Sioux und Cheyenne warf, war Crooks
Armee gar nicht mehr in der Region, um den Druck auf Custers Kommando zu
lindem.
Am 25. Juni 1876, als Custer vemichtet wurde, befand Crook sich 60 Meilen
entfemt auf einem Angelausflug. Als diese Tatsachen bekannt wurden war Crook
klar, daB er fur seine Inaktivitat mit Arger zu rechnen hatte. Der beste Weg,
Schuldzuweisungen aus dem Wege zu gehen, wiirde ein entscheidender Schlag
gegen die Indianer sein.
Crooks Furcht angesichts der feindlichen Krieger enthielt eine gewisse Ironie;
denn Anfang des Jahres erst hatte der General einen seiner Untergebenen, Colonel
Joseph J. Reynolds, wegen fehlender Aggressivitiit in der Schlacht emsthaft
geriigt. Reynolds war Teil von Crooks Kommando bei der Eroffnung des Feldzugs. In der Hoffnung, die Indianer zu stellen, die im harten Winterwetter unbeweglich waren, trieb Crook seine Manner <lurch die bittere Kalte. Als Scouts
zwei Indianer in der Region entdeckten, befahl Crook Reynolds, den Kriegem
zu folgen und so viele Zerstorungen wie moglich in jedem Dorf, das sich in der
Nahe befinden konnte, anzurichten. Am Folgetag, dem 17. Marz 1876, attakkierte Reynolds die 100 Lodges eines Cheyenne-Lagers unter Old Bear.
In diesem Kampf am Powder River versuchte Reynolds, das Dorf von zwei
Seiten zu anzugreifen und jeden Widerstand zu ersticken. Der Plan scheiterte.
Die Kavallerie schlug die Indianer nur von einer Seite, und die Cheyenne konnten sich zuriickziehen und nach dem ersten VorstoB wieder sammeln. Reynolds
hielt sich nur so lange im Dorf auf, bis er es zerstort und die Herde von etwa
600 bis 800 Pferden zusammengetrieben hatte. Als die Indianer allerdings zu
einem Gegenangriffvorgingen, konnte er die Situation nicht mehr beherrschen.
Seine Manner fielen ungeordnet zuriick, und die Cheyenne nahmen ihre Pferde
wieder in Besitz. Crook tobte wegen des Versagens seines Untergebenen in der
9

Schlacht und erhob Anklage wegen Inkompetenz und Feigheit gegen den
Colonel. Das Ergebnis dieses Militiirgerichtsverfahren war, daJ3 Reynolds gezwungen wurde, seinen Abschied aus der Armee zu nehmen. 5
Die Nachricht von der Vemichtung von Custers Komrnando wurde in den Vereinigten Staaten um den 4. Juli bekannt, als sich das ganze Land mitten in den
groJ3en Feiem zur hundertjiihrigen Wiederkehr der Erkliirung der Unabhiingigkeit befand. Die Nation, die sich selbst fiir ihre Leistungen und Fortschritte
bejubelte, war geschockt. Die Zeitungen verlangten sofortige Aktionen gegen
die Indianer. Der Redakteur der Bismarck Tribune im Dakota-Territorium driickte
zweifellos die Meinung vieler Menschen aus, wenn er verlangte, daJ3 "umgehend ein Krieg gefahrt werden miisse, der so gnadenlos ist, daj3 die Teufel der
Plains darum bitten werden, ihre Waffen niederlegen zu diirfen. "Ferner schrieb
er, die Indianer "soilten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, ob alt oder
Jung, Mann oder Frau. "6
Auch die Zeitungen weit entfemt vom Westen verlangten Taten, gaben sich
aber weniger blutdiirstig. Die New York Times schrieb: " Wir miissen die Sioux
schlagen, aber es ist nicht notwendig, sie zu vernichten. "7
Angesichts der offentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten und im Hinblick auf seinen eigenen Ruf und seine Karriere war Crook sicher, zumindest
gegen einige Indianer schnell und hart zuschlagen zu miissen.
Schon bevor der General seinen Marsch begann glaubten die Sioux, daJ3 sie
sich aufRache einstellen muJ3ten. Der Yater von Black Elk, einemjungen Oglala
Sioux, sagte seinem Sohn, daJ3 "der Kampf {die Schlacht am Little Bighorn]
uns nichts Gutes gebracht hat ... Mehr Soldaten werden hinter uns her sein. " Er
fiigte hinzu: "Three Stars {General Crook} hat am Goose Creek gelagert, und
viele Soldaten waren am Yellowstone [River}. Sie werden sich vereinigen und
uns von zwei Seiten angreifen. " Um zu vermeiden, zwischen zwei Armeekolonnen zu geraten, folgte Black Elk seinem Volk zuriick in die Niihe des
Custer-Schlachtfeldes. Die Indianer zogen dann ostwiirts. Um die Verfolgung
der Soldaten zu behindem, "setzten unsere Leute die Priirie hinter uns in Brand.
Der Rauch war einen ganzen Tag und die Flammen eine ganze Nacht fang zu
sehen. " Er fiigte hinzu: "Das raubte den Pferden der Soldaten das Gras, so
daj3 sie hungerten. "8 Tatsiichlich litten die Kavalleriepferde erheblich wegen
des Futtermangels auf diesem Feldzug.
Im August verstreuten sich die Indianer in mehrere Gruppen und zogen nach
Norden, Siiden und Osten. Jene, die sich ostwiirts bewegten, zogen schlieJ3lich
in Richtung der heiligen Black Hills im Dakota-Terri tori um. Es war eine dieser
Gruppen, die von Crooks Rachefeldzug bei Slim Buttes getroffen wurde.
1

Eine der zuverliissigsten Dokumentationen der Schlacht am Little Bighorn stammt von John s.
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Gray, Centennial Campaign: the Sioux War of 1876 (Ft. Collins, Colo.: Old Army Press, 1976).
Fi.ir weitere Informationen i.iber Custer und Little Bighorn siehe Evan S. Connell, Son of the
Morning Star (San Francisco: North Point Press, 1984).
2
Wegen Einzelheiten i.iber Crook siehe George Crook, General George Crook: his
Autobiography, edited and annotated by Martin F. Schmitt (Normann: University of Oklahoma
Press, 1960).
3

Robert M. Utley, Frontier Regulars: The United States Army and the Indians (New York:
Macmillan, 1973), pp. 161 -3. Bezi.iglich eines vollstiindigen Berichts i.iberdie Schlacht siehe J.
W. Vaughn, With Crook at the Rosebud (Harrisburg, Penn.: Stackpole, 1956).
4

Crook, Autobiography, p. 196.

5

Bezi.iglich des vollstiindigsten Berichts i.iber die Schlacht vom Powder River siehe J. W.
Vaughn, The Reynolds Campaign on Powder River (Norman: University of Oklahoma Press,
1961).
6

Bismarck Tribune, 12. Juli 1876, zi tiert von Henry E. Fritz, The Movement for Indian Assimila-

tion, 1860-1890 (Norman: University of Oklahoma Press, 1961), p. 176.
7

New York Times, 12. Juli 1876.

8

Black Elk, Black Elk Speaks: Being the Life Story of a Holy Man of the Oglala Sioux, as told
through John G. Neihardt (London: Barrie, 1961 ), pp. 135-7.
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Crook gibt den Marschbefehl
Am 11 . Juli erhielt Crooks Kommando eine erste Verstlirkung durch Uber 200
Shoshone und Ute Scouts, die dabei helfen sollten, die Spur der fliichtigen Feinde
aufzunehmen. Je Hinger Crook zogerte, um so lauter wurde die Kritik. Die Soldaten nannten ihn "Rosebud George" wegen seiner Zuriickhaltung nach dem
Kampf am Rosebud. Wahrend Crooks Unentschlossenheit fiir Unruhe sorgte,
trafen am 13. Juli 7 Kompanien Infanterie und ein Versorgungszug ein. Noch
immer weigerte sich der General aufzubrechen, bis Colonel Wesley Merritts 5.
Kavallerie zu ihm stiel3. Merritt war wegen verschiedener Indianerunruhen
wochenlang verhindert gewesen, sich Crook anzuschlie13en . Schliel3lich entschlol3 Crook sich, Merritt zu treffen. Nach 56 Tagen Inaktivitat nach dem Kampf
vom Rosebud, verliel3 er Goose Creek. Am 3. August trafen beide Armeekolonnen aufeinander. Verstlirkt durch 10 Kavallerie-Kompanien, fiihlte Crook
sich stark genug, einen Feldzug zu beginnen, den er "Big Hom und Yellowstone
Expedition" nannte. Sein neues Kommando umfasste nun etwa 2.200 Mann
Kavallerie und Infanterie.
Merritt fiihrte eine Kavalleriebrigade aus 25 Kompanien, die in 4 Bataillonen
organisiert waren . Ferner gehorten 10 Kompanien Infanterie unter dem Kommando von Major Alexander Chambers zu dem Kommando. 1
Die Zahlen verteilten sich auf etwa 1.500 Mann Kavallerie, 450 Mann Infanterie und 250 Scouts. Ferner kamen noch Sanitlitspersonal und Zeitungsreporter
hinzu. 2
Trotz Crooks Scheitem am Rosebud, hatte er noch immer den Ruf eines der
besten Indianerkampfer seiner Zeit in den Vereinigten Staaten. Er hatte 1852 an
der Militlirakademie West Point graduiert und seinen Dienst als Berufssoldat in
Indianerkampfen in Oregon begonnen. Im Rogue-River-Krieg hatte er sich eine
schmerzhafte Pfeilwunde zugezogen. Wahrend des Amerikanischen Biirgerkrieges erhielt er den Brevet-Rang eines Generalmajors der Freiwilligen aufseiten der Union. Er nahm an zahlreichen Operationen teil und spielte eine
wichtige Rolle imAppomattox-Feldzug 1865, der letztlich zur Kapitulation der
grol3ten Armee der Rebellen fiihrte.
Crook kehrte nach dem Krieg in den Westen zuriick und bekampfte erfolgreich
die Apachen. 1873 erhielt er den permanenten Rang eines Brigadegenerals.
Obwohl er im Sommer 1876 bereits 47 Jahre alt war, verfiigte er iiber eine
eiseme Konstitution und eindrucksvolle Vitalitat. In der Zeitung "Inyo Independent" wurden femer seine Fahigkeiten gepriesen. Er besa13 "ausgepriigtes

Selbstbewusstsein fur jedes Unternehmen, und er genofJ es, allein umherzustreifen und personliche Risiken einzugehen." Der General verfiigte iiber so
grol3e Energie, dal3 "er einer Spur einen ganzen Tag Lang folgen kann .. ., wobei
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er nichts zu trinken, nichts zu rauchen und nur sehr wenig zu essen benotigt."
Crook "kennt keine Furcht und bewegt sich unauffiillig wie eine Katze." 3 All
diese Fiihigkeiten, Furchtlosigkeit und Ausdauer, sollten wahrend des folgenden Feldzugs bald auf die Probe gestellt werden.
Nach dem langen Verharren am Goose Creek, bewegte Crook sichjetzt so schnell
wie moglich, um die Indianer aufzusptiren. Um dies zu bewerkstelligen entschied er, den Trol3 mit 160 Wagen zurtickzulassen. Daher ftihrten die Soldaten
wahrend der Kampagne nur ein Minimum an Rationen und Ausrtistungen mit
sich. Sie hatten lediglich Speck, Zucker, Salz und Zwieback ftir 14 Tage bei
sich. Die personlichen Rationen reichten sogar nur ftir vier Tage, alles andere
wurde von 240 Packmulis getragen.
Crook glaubte, dal3 diese Vorrate ausreichend seien, um mit seinem Kommando
das Versorgungsdepot am Yellowstone River zu erreichen, wohin Lebensmittel
per Schiff gebracht wurden. Der General ordnete femer an, dal3 jeder Mann nur
eine Decke und ein wenig Geschirr, sowie eine Blechtasse und eine Bratpfanne, mitnehmen durfte. Alie Zelte wurden zurtickgelassen, weil sie als zu grol3
und schwer ftir einen schnellen Marsch angesehen wurden. Die letzte Nacht, in
der die Manner vor dem Aufbruch zu dem langen Feldzug im Schutz von Zelten schlafen durften, war hochst ungemtitlich. "In dieser Nacht tobte ein gewaltiger Sturm .. . Dreiviertel alter Zelte wurden niedergerissen. Wolken von
Staub und Rauch, die von der brennenden Priirie und den bewaldeten Hiigeln
herangeblasen wurden, waren so furchtbar, dajJ die Manner meinten .. . erstikken zu miissen." Es sollte eine unheilverktindende Wamung ftir das sein, was
ihnen bevorstand. 4
Am 5. August 1876 rtickte Crooks Arrnee vor. Auch die Infanterie hatte alle
unwichtigeren Ausrtistungen zurtickgelassen und schien rasch voranzugelangen.
Allerdings klagten die Manner der 2. und der 3. Kavallerie bereits jetzt tiber
den Zustand ihrer Pferde. Diese Regimenter waren seit dem Winter nahezu standig im Feldeinsatz gewesen. Ihre Pferde zeigten Anzeichen von Unteremahrung und Erschopfung. Ein Mann bemerkte, "mindestens ein Drittel von ihnen
[der Pferde] war reif fiir den Abdecker." Auch die Pferde der 5. Kavallerie
Merritts waren erschopft. Lange Marsche und hohe Temperaturen forderten
bald ihren Tribut von der Kolonne. Am 6. August marschierten die Manner 17
Meilen in einer Hitze von annahemd 40° Celsius. Die Manner schleppten sich
in gedrtickter Stimmung weiter. "Kein Wort, kein Laut war zu horen, nur das
monotone Stampfen der Kavalleriekolonne klang durch die Dunkelheit." Ein
Maultier machte seiner Erschopfung schliel3lich durch ein verzweifeltes Wiehem Luft, "das, verstiirkt durch das Echo der Berge, wie das Geliichter einer
Legion von hOhnischen Teufeln klang." 5
Zudem gaben einige landschaftliche Merkmale den Eindruck eines hollischen
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Landstrichs. Die Gebiete, die von den Sioux und Cheyenne verbrannt worden
waren, hatten zahlreiche Kohleablagerungen, und das freiliegende Gestein fing
rasch Feuer. Das ftihrte dazu, daB die Luft von dichtem Rauch erftillt war und
das Land einer Holle ahnelte. Ein Reporter, John F. Finerty, prophezeite, daB
dieses Tai eines Tages mit den Kohlefeldem von Pennsylvania konkurrieren
wtirde.6
General Alfred H. Terry hatte Crook befohlen, sich seinem Kommando anzuschlieBen, und beide Kolonnen stolperten am 10. August nahezu tibereinander.
Als Terrys Scouts die Shoshone-lndianer aus Crooks Kommando entdeckten,
berichteten sie ihren Offizieren, daB sich der Feind im Anmarsch befande. Sofort lieB Terry seine Truppen in Kampfformation Aufstellung nehmen, bis die
anrtickenden Truppen erkannt wurden.
Der Anblick der Dberlebenden von Custers Regiment, die zu Terrys Kolonne
gehorten, besttirzte Crooks Truppe. Finerty beschrieb diese Manner so: "Offiziere und Mannschaften wirkten ausgelaugt, schmutzig und erbarmlich." 7
Crook war wenig erfreut tiber die Vereinigung beider Kommandos. Zusammen
umfaBte die Streitmacht zwar tiber 4.000 Mann, aber der General warder Meinung, daB diese Kolonne zu groB und unbeweglich war, um die Indianer effektiv zu verfolgen. Privat gestand er einem Freund: "Wir werden die Indianer
nicht einholen, solange diese Truppen zusammen vorgehen." 8
Das unberechenbare Wetter verschlechterte sich ebenfalls. Am Abend des 11.
August tobte ein Sturm tiber das Lager, der Crooks Manner besonders hart traf,
da sie keine Zelte bei sich hatten. Lieutenant Charles King schrieb, daB die
Wolken "ihre Schleusen offneten und der Regen wie ein Sturzbach herunterprasselte." Die Manner hatten keinerlei Schutz und muBten sich "indianische
, wyckyups' aus Baumschoj3lingen und elastischen Zweigen errichten. Dariiber
wgen die Manner Ponchos und Deeken und krochen darunter, aber es war nutzlos." Bald "war das ganze Land iiberflutet, und wir errichteten groj3e Feuerstellen in dem Morast und kauerten uns dicht gedrangt daneben." 9 Finerty berichtete: "Wir alle schlafen in Regen und Schlamm, trinken schlechten Kaffee,
essen Zwieback und kauen rohen Speck." Er bemerkte, daB derartige Umstande
"in Krieg und Not" zu erwarten waren. "Der Sternenglanz von {militarischem]
Ruhm fuj3t auf Schmutz, Entbehrung und Enttauschung." Am Morgen waren
die Manner nahezu unfahig, sich zu bewegen. King faBte zusarnmen: "Der
Regen war zu stark gewesen, um zu marschieren, so hockten wir bis gegen I
Uhr Nachmittags [am 12. August} um unsere Campfeuer." 10
Second Lieutenant Frederick Schwatka ftigte sarkastisch hinzu, "der Wettergott bescherte uns einen bitter kalten Morgen, so daj3 wir unsere nassen Uniformen so richtig geniej3en konnten." 11 Als der Feldzug endlich begann, starben
die ersten Pferde vor ErschOpfung. Einige legten sich einfach nieder und schafften
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es nicht mehr, sich zu erheben. Sie muBten zuriickgelassen werden, wahrend
die Kolonne vorriickte. 12 Das Wetter blieb schlecht, als die Truppe 1 2 am Nachmittag des 12. weitermarschierte. Die Soldaten marschierten bis nach Einbruch
der Dunkelheit, und der "Regen war schwerer denn je zuvor." Es gab nur einen
einzigen Baum auf den weiten Ebenen, der ein paar Mannem etwas Schutz bot.
Die einzige andere Moglichkeit, sich unterzustellen waren die Leichengeriiste,
auf denen die Sioux ihre Toten bestattet hatten, um ihren Seelen die Moglichkeit zu geben, sich frei zu erheben. Lieutenant King war bereit, auch diese unheimlichen Mahnmale als Schutz zu akzeptieren, aber andere Soldaten waren
ihm zuvorgekommen. "Wie Hunderte anderer" muBte er die Nacht im Freien
verbringen. Tag fiir Tag litten die Manner unter dem schlechten Wetter, und es
regnete weiter. "Die Rationen weichten durch, und da wir nichts als Salefleisch
und Zwieback hatten, bemerkten wir Symptome van Skorbut bei den Miinnern." 13
Am 17. August erreichten die kombinierten Kommandos schlieBlich die Mtindung des Yellowstone in den Powder River. Die erwarteten Versorgungsgtiter
waren nicht da. Das Dampfschiff hatte die groBten Schwierigkeiten, den ttickischen FluB zu bezwingen; so muBten die Manner mehrere Tage auf Proviant
warten. Zunachst einmal "war kein Schiff in Sicht, keine Nachrichten van daheim, keine Post, keine Versorgung - nichts, auj3er Dreck und Unbequemlichkeit." Die Manner bereiteten sich ein Lager so gut sie konnten, wuschen ihre
Habe und versuchten, ihre Kleider und Ausriistungen zu trocknen .14
Anscheinend hatte das Regenunwetter, das die Soldaten so durchnaBt hatte, die
Weiden am FluBufer nicht erreicht; dafiir bedrohte jetzt ein Prariefeuer das Lager. Ein starker Sturm blies durch das Camp. Wahrend die Manner versuchten,
sich eine Art Windschutz zu bauen, "fraj3 sich eine Walze aus Flammen und
Rauch direkt in die Mitte van [Major Uphams] Bataillon." Der Sturm fachte
das Feuer an. "Getrieben van dem Hurrikan, der zur Zeit tobte, sprang das
Feuer mit der Gewalt eines Hochofens he ran." Das "gesamte Kommando" war
gezwungen, gegen "den gemeinsamen Feind" zu kampfen. Die Feuerfront breitete sich blitzartig "nach rechts und links aus und erreichte schnell eine Li:inge
van uber einer halben Meile." Nachdem der Brand sich auf zwei Meilen ausgedehnt hatte, "sturmten Captain Heyes und eine Gruppe alterer, erfahrener Helfer var der Flammenwand her und legten Feuer im Gras, Loschten es van Suden
und zwangen es zuruck gegen den Wind." Nach groBen Anstrengungen waren
sie erfolgreich damit, "einige groj3e Fliichen var den vorruckenden Flammen
abzubrennen, das Feuer somit mit Feuer zu bekiimpfen. Nach zwei Stunden hatten sie die Situation unter Kontrolle." Das Feuer war eingedammt, aber die
Manner muBten jetzt ihre Pferde aus dem verbrannten Gebiet wegfiihren, um
Gras fiir sie zu finden. 15
Viele Manner begannen, den Sinn des Feldzugs in Frage zu stellen. Darunter
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war auch der bekannte Scout (und spatere Showman) William F. (Buffalo Bill)
Cody. Cody gehorte zu Terrys Kommando. Er war so erzUrnt Uber den Ablauf
der militarischen Operation, daB er die Truppe verlieB.
Cody war bereits ein volkstUmlicher Held im amerikanischen Westen, als er
1869 zur Hauptfigur in Dime Novels wurde. Er trat erstmals 1872 als Schauspieler auf. Seine erste Wild West Show wurde nicht vor 1883 gegriindet.
Seine Karriere als Showman verdeckt haufig die Tatsache, daB er jahrelang ein
hochst effektiver und angesehener Scout der US-Kavallerie war. Am 17. Juli
1876 gewann er zusatzlichen Ruhm in dem Kampf am Warbonnet Creek, Nebraska, als er den jun gen Cheyenne-Krieger Yellow Hair totete. Diese Tat wurde in der Presse als "Der erste Skalp fur Custer" verbreitet. 16
Als Cody die Expedition verlieB, beklagte er, daB die Offiziere sich energisch
gegen die Verfolgung der lndianer entschieden und Berichte Uber Gruppen feindlicher Krieger in ihrer Nahe ignoriert hatten. "Offentlich und mit klaren Worten
brandmarkte Cody den gesamten Feldzug." 11
Cody war nicht der einzige, der durch den harten Marsch und das schlechte
Wetter entmutigt war, aber die Soldaten hatten keine Moglichkeit, einfach zu
gehen. Der korperliche Zustand einiger Soldaten war so schlecht, daB die Arzte
ihnen einen Weiterrnarsch nicht erlaubten und sie den Yellowstone River abwarts schickten. Ein Mann namens Caniff erwies sich als sehr einfallsreich.
Anscheinend hatte die Vemichtung von Custers Regiment "seinen Geist zeitweilig getriibt ". Sein Verhalten Uberzeugte das Sanitatspersonal von seiner
mental en Instabilitat. Lieutenant King allerdings war sich nicht sicher, "ob Caniff
vollstandig verriickt oder nur ein Simulant" war. Der Corporal, der die per
Schiff zuriickkehrende Abteilung bis Bismarck, North Dakota, fiihrte, berichtete King spater Uber Caniffs mentalen Zustand. Der Mann war wieder normal,
"als wir Bismarck passiert hatten." 18
Sogar bei einigen lndianerscouts regte sich Widerstand gegen eine Fortsetzung
des Feldzugs. Viele der Snake, Crow, Ute und Shoshone verlieBen die Expedition und gingen nach Hause. 19 Crook versuchte, seine geschrumpfte ScoutTruppe dadurch aufzufiillen, daB er einige Arikara-lndianer aus Terrys Kommando abwarb.
Lieutenant King und viele andere waren der Meinung, daB der bisherige MiBerfolg der Kampagne, die lndianer aufzuspUren, General Terrys Schuld war, der
die Verfolgung verlangsamt hatte. King bemerkte, daB sie "keine 40 lndianer
fangen, tOten oder auch nur einschiichtern " konnten, wenn Terry weiter das
Kommando fiihrte . "Weil die Vorsicht der Fiihrung alles andere iiberlagerte." 20
Crook stimmte dieser Ansicht zu, und er entschied, seine Truppe von Terrys
Kommando zu trennen . Nachdem Terry sein Kommando schlieBlich auf verschiedene Indianeragenturen verteilte, um die Sioux zu entwaffnen, war Crook
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endlich frei, die noch freien Indianer zu verfolgen und seinen angeschlagenen
Ruf wieder herzustellen. Am 24. August fiihrten Crook und Terry ihr kombiniertes Kommando aus dem Lager am Yellowstone River. Am 26. August trennte
sich Crook von Terry. Crook war sicher, dal3 er ausreichend Proviant fur seine
Truppe hatte, um den Feldzug zu Ende zu fiihren. Er befahl seinem Trol3, nach
Custer City in die Black Hills im Dakota_-Territorium zu ziehen und sich ihm
dort wieder anzuschliel3en.
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Brigadegeneral George Crook. (Courtesy Little Big Hom Battlefield National Monument)

l" Lieutenant Charles King, 5. US-Kavallerie. Wiihrend der Slim Buttes-Kampagne litter unter
den Folgen einer Verwundung, die er in den Apachen-Kriegen im Siidwesten erhalten hatte. Die
Verletzung zwang ihn 1879 zur Aufgabe seiner militiirischen Karriere. King wurde danach ein
anerkannter Militiirschriftsteller. Er starb 1932. (Courtesy US Military Academy Archives)
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Das Lager von General Crooks Armee unweit des Belle Fourche River. Foto von Stanley J.
Morrow. (Courtesy Little Big Hom Battlefield National Monument)
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Der Feldzug
Als Crooks Armee am 24. August vom Yellowstone River aufbrach, begann
einer der anstrengendsten Marsche der amerikanischen Militargeschichte.
Schlechte Witterungsbedingungen wurden zum argsten Feind der Truppen, und
die schlecht ausgeriisteten Soldaten iiberlebten nur in erbarmlichem Zustand.
Der Feldzug erwies sich als derart beschwerlich, daB das gesamte Kommando
unterzugehen drohte, bevor es auch nur einen Indianer zu Gesicht bekam. Tatsachlich retteten die Lebensmittel, die aus dem letztlich entdeckten Indianerdorf erbeutet wurden, die Soldaten vor dem Verhungem.
Die Kampagne sah sich von Anfang an ungewi:ihnlichen Harten gegeniiber.
Lieutenant King berichtete, daB die Kolonnen sich vom Yellowstone aus iiberwiegend zu FuB fortbewegen muBten, weil der Morast so tief war, daB die Kavallerie nicht reiten konnte. Die Manner "fahrten oder zerrten ihre Pferde durch
den klebrigen Schlamm an den Hiingen entlang des Powder [River]. " King
bemerkte, daB weite Teile des Landes "herrlich ", sogar "malerisch " wirkten,
und daB "es reichlich Wild um uns herum gab, aber es war uns nicht erlaubt, zu
schieften. " Zu diesem Zeitpunkt hatten die Manner noch ausreichend Lebensmittel, und der junge Leutnant auBerte kein Bedauem dariiber, daB es seinen
Mannem nicht gestattet war, auf Jagd zu gehen. 1
Finerty empfand den Morast als hi:ichst unangenehm. Er schrieb, die Soldaten
marschierten "durch den klebrigsten Schlamm aufdem ganzen amerikanischen
Kontinent. " Stellenweise warder Boden so weich, daB "die Pferde bis zu den
Kniegelenken in den Schlamm sanken, und die Schuhe der Soldaten blieben im
Dreck stecken, wenn sie versuchten, ihre Fufte aus dem stickigen Schleim zu
ziehen. "Am nachsten Morgen hi:irte Finerty einen Offizier neben sich fragen,
"ob die Holle wohl schlimmer sein kann als das hier. " Der "Junge Leutnant "
hatte Grund, miBmutig zu sein. "Er kratzte wohl zwanzig Pfund feuchten Ton
mit einem Schlachtermesser von seinen Stiefeln. Seine Kleidung tropfte, seine
Ziihne klapperten, und seine Nase hatte eine Farbe angenommen, die zwischen
Lila und Indigoblau lag. "2
Der Morgen des 28. August begann "wunderschon und kUhl '', und die Truppen
"zogen rasch und unbeschwert ihres Wegs. "Das "Land [war] herrlich malerisch und hugelig, uberall gab es gutes Gras. " Aber der Tag endete mit dem
emeuten Aufziehen schlechten Wetters. "Zusammen mit dem Sonnenuntergang
brach ein Gewitter mit Regen und Hagel los, Hagelkorner graft wie Eicheln
und in solcher Menge, daft wir nur unter groftten Schwierigkeiten verhindern
konnten, daft unsere Pferde in Stampede versetzt wurden. "3 Der Sturm war so
heftig, daB "uns Hagelkorner von Walnuftgrofte trafen wie Geschosse und Blatter
und Zweige von den Biiumen schlugen. "4
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Die Soldaten mul3ten dem Sturm so gut trotzen wie es eben ohne Schutz ging.
"Ein erfindungsreicher Soldat war/ seinen Sattel in den Schlamm, setzte sich
darauf und zog sich den Poncho uber den Kopf Einer nach dem anderen, Offiziere und Manner, folgten seinem Beispiel, bis das ganze Tai mit , tauter kleinen
Hugeln 'ubersat war: Erschopfte Manner, die auf ihren Satteln hockten. "5 Wie
Lieutenant Capron schrieb, hatten "die meisten Manner des Kommandos " keine Wahl, als sich "mit ihrem Rucken gegen den Sturm zu setzen und dessen
Wucht schutzlos auszuhalten. "6
Das Marschtempo der Kolonne verringerte sich in den nachsten zwei Tagen, da
General Crook seine Manner ausruhen liel3, wahrend sein Chief-Scout, Frank
Grouard, nach Spuren suchte, die es wert waren, verfolgt zu werden.
Schon jetzt waren die Soldaten so hungrig, dal3 sie verzweifelt nach jeder Art
Wild Ausschau hielten, das sich als Mahlzeit eignete, und sei es noch so klein.
Allerdings war es den Soldaten nicht erlaubt, ihre Gewehre abzufeuem, weil
Crook furchtete, lndianer - die sich in der Nahe befinden konnten - zu alarmieren. Also mul3ten die Manner sich andere Methoden ausdenken, Tiere fur ihren
Speisezettel zu toten. "Der Feind hatte uns ein bifJchen Wild ubriggelassen,
und zwar Prariehasen. Wenn ein Hase im Lager auftaucht, springt die gesamte
Einheit aufdie Beine undjagt ihm binnen Sekunden hinterher. "Das war am 29.
August der Fall. "Auf einer Strecke Marsch/and entdeckten wir zahlreiche Hasen. Ats die Manner sich zwischen den Salbeibuschen zu bewegen begannen,
fluchteten sie in a/le Richtungen. "Die Bemiihungen, sie zu fangen, waren grol3,
denn "ein Hase bedeutete eine vollstandige Mahlzeit aus frischem Fleisch eine ernste Angelegenheit far Manner, die unter Bedingungen leben mufiten
wie wir. " Da "schiefien strikt verboten" war, jagten sie "mit al/em, was sich
dafar sonst noch eignete. Die Manner rannten herum, stolperten ubereinander
und uber Busche, schrien und brullten hinter jedem verzweifelten Hasen her,
der sich plotzlich im Zentrum eines Hurricanes von Steinen, Knuppeln, Zaumzeug, Zeltpfosten, Lassos, Feldflaschen, Huten und anderen Gegenstanden be/and. "Trotz dieses Aufwands "entkamen mehr Hasen als wir fangen konnten,
aber von denen, die wir kriegten, blieb nach der Mahlzeit nichts ubrig bis auf
das Fell. "7
Frisches Fleisch war auch eine Starkung fur jene Manner, die wahrend der Expedition krank wurden. Ausgelaugt von Strapazen und Erschopfung litten mehrere Soldaten "unter Neuralgien, Rheumatismus, Malaria und Durchfall." Einige Manner waren so schwach, dal3 sie nur unter Schwierigkeiten weitermarschieren konnten. "Lieutenant Huntington war kaum noch in der Lage auf
seinem Pferd zu sitzen, und Lieutenant Bache mufite in einem , Travoix 'gezogen werden. "8 Dieses "Travoix " war eine simple Konstruktion, wie sie auch
von Indianem zu Transportzwecken benutzt wurde. Es bestand aus zwei Stan21

gen, die zusammengebunden wurden. Zwischen ihnen hing die Last, die dann
von Pferden gezogen wurde.
Manche Soldaten verschlimmerten ihre gesundheitlichen Probleme <lurch den
Verzehr wilder Pflanzen. Um Skorbut zu vermeiden, hatten die Arzte den Mannem empfohlen, einen kleinen Wildkaktus, genannt Prickly Pear, zu essen.
Lieutenant Capron schrieb, da/3 die Manner "die auj3ere Seite sauberten" und
die Pflanzen dann "mit Zwiebackkrummeln brieten ". Er gab an, da/3 "einige
fanden, es schmecke ziemlich gut, aber ich mag es nicht. "9 Das Problem jedoch war, da/3 der Kaktus anscheinend Magenschmerzen ausloste, anstatt den
Mannem zu helfen. "Er verursachte eine Art von Ruhr, unter der ein Groj3teil
der Mannschaft wahrend des weiteren Marsches Litt. " 10 Der Reporter C. Mills
aul3erte sich deutlicher: "Ruhr und Durchfall breiteten sich alarmierend aus,
wahrend die Versorgung der Kranken auf dem karglichsten Stand ist. "Er fugte
hinzu, da/3 die erkrankten Manner mit den anderen weitermarschieren mu13ten.
"Jene Infanteristen, die zu schwach zum Laufen sind, werden auf Maultiere
gesetzt. Die erkrankten Kavalleristen mussen im Sattel bleiben. " 11
Wahrend die nordlichen Plains der Vereinigten Staaten fur ihr oft heil3es, trokkenes Klima im Spatsommer bekannt sind, kann das Wetter in dieser Region
aber auch unberechenbar sein. Grol3e Teile der High Plains in Ost-Montana
liegen zwischen 600 und 1.200 m iiber dem Meeresspiegel und kennen rapide
Temperaturschwankungen. Stiirme aus Kanada fegen oft an der Ostseite der
Rocky Mountains nach Siiden und bringen heftige Winde und schweren Regen
mit. Erschwerend fur Crooks Expedition war das ungewohnlich kalte Wetter
im Sommer 1876 auf den nordlichen Plains, unter dem die Manner so sehr zu
leiden hatten. Bourke klagte, da/3 er am Morgen des 31. August "beinahe erfroren war". Er und Lieutenant Schuyler hatten, "um sich gegenseitig zu warmen,
zusammen geschlafen '', aber sie waren dennoch einem "schneidenden Wind
ausgesetzt, der kurz nach Mitternacht zu blasen begann und nicht vor Sonnenaufgang schwacher wurde. " Am folgenden Morgen waren die Manner "so steifgefroren, daj3 wir uns kaum aus unseren Deeken erheben konnten. " 12
Je mehr sich die Armee von ihrem Versorgungsdepot am Yellowstone River
entfemte, desto haufiger fragten die Manner: "Wo sind die Indianer?" und
"Wohin gehen wir uberhaupt? " 13 General Crook wollte jeden Indianer bekampfen, den er finden konnte, aber die Indianer zogen es vor, unsichtbar zu bleiben.
Frank Grouard und die anderen Scouts berichteten standig von Kriegerspuren,
aber die Fahrten blieben umstritten, da sogar die erfahrensten Scouts iiber ihre
Bedeutung in Streit gerieten. Fraglos hatten die haufigen Regenstiirme viele
Spuren der Indianer zerstOrt und eine Deutung der Fahrten erschwert. Am 31.
August berichtete Grouard emeut, da/3 er eine sichere und ausgedehnte Fahrte
gefunden habe, die ins Tai fuhrte. Am selben Tag, etwas spater, "entdeckten die
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Scouts eine frische Spur ", aber die Zeichen erwiesen sich als enttiiuschend. Am
3. September wurde nach und nach alien klar, daf3 sich die indianische Hauptgruppe aufloste. "Die Spur wurde schwiicher, je weiter wir vorruckten, bis es
schien, als befanden wir uns nur noch auf der Fiihrte von 12 Zelten. Daher
verliejJen wir diesen Trail. " 14
Crooks Armee tat genau das, was die Sioux erhofft hatten. Jahre spiiter berichtete Red Horse, ein wichtiger Minneconjou-Fiihrer, dal3 es ihr Plan war, die
Soldaten dazu zu verleiten, ihm und seinen Kriegem so Jange zu folgen, bis sie
erschopft waren. "Es war ein Gewinnfiir uns, sie lange genug hinter uns herzulocken, bis ihre Pferde aufgaben, denn dann konnten sie uns nichts mehr
tun."
Obwohl sich diese Methode als durchaus wirksam erwies, entschieden sich Red
Horse und seine Krieger, umzukehren und Crooks Miinnem eine Schlacht anzubieten. " Wir gingen in Angriffsstellung, ... aber aus irgendeinem Grund passierten die Soldaten uns, ohne anzugreifen. " 15 Tatsiichlich hatten die Soldaten
Red Horse und seine Krieger einfach iibersehen. Hiitte die Armee die Indianer
entdeckt, hiitten die Soldaten sicherlich angegriffen.
Einige Soldaten vermuteten stark, daf3 sich ihre Feinde in der Niihe befanden.
Lieutenant King schrieb am 4. September, daf3 "die lndianer sich unweit von
uns aujhalten mussen. Der Wald, das Tai, die Furten und FlujJubergiinge all es deutet darauf hin, dajJ sie da sind. " 16 Die meiste Zeit hielten die Indian er
sich aber in angemessener Distanz zur Armee und spiel ten erfolgreich Katz und
Maus mit den Soldaten. Es gab jedoch auch einige Zusammenstof3e.
Es kam zu ein paar kleineren Scharmiitzeln mit Indianergruppen, die sich vermutlich verlaufen hatten und eher zufiillig aufKavalleriescouts stief3en. Am 3.
September ritten 11 Scouts - wie iiblich - den Truppen voraus, um nach gr613eren Sioux-Verbiinden Ausschau zu halten, als unvermittelt einige Krieger vor
ihnen auftauchten. Die Scouts batten am Abend angehalten, um ihre Mahlzeit
zu bereiten und wurden vollig iiberrumpelt, als plotzlich 8 lndianer ihnen in
Sioux-Sprache von einem Hiigel aus zuriefen: "Seid ihr Sioux?" Einige der
Scouts beherrschten die Sprache, und als die Indianer ungeduldig wurden und
riefen "Sprecht, oder wir schiejJen! ", antwortete Louis Richaud: "Jal" In diesem Moment 'jeuerten die anderen Scouts ihre Gewehre ab. Die Schusse wurden von den lndianern erwidert. " Als die Scouts ihr Feuer fortsetzten, ergriffen
die Krieger die Flucht. Der Vorfall war unbedeutend. Kein Scout wurde verletzt. Aber die Manner behaupteten, sie hiitten eines der Indianerponies get6tet. i 1
Einen anderen kurzen Zusammenstof3 gab es am 5. September. Der Scout
Baptiste "Big Bat " Pourier hinterlief3 einen Bericht iiber das Gepliinkel. Die
Indianer, zusammen mit Frauen und Kindem etwa 30 Personen, tauchten auf
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einem Pfad unmittelbar vor den Scouts auf. Big Bat bri.illte den anderen Pfadfindem zu: "Schnappt sie euch!"
Pouriers Manner jagten funf Meilen weit hinter den Indianem her, bis diese
eine andere Gruppe erreichten. Auf diese Weise verstiirkt, kehrten die Sioux um
und griffon nun ihrerseits die Scouts an. Diese fliichteten jetzt um ihr Leben,
aber Big Bat konnte mit den anderen Spahem nicht Schritt halten, da sein Pferd
zu erschopft war. Der Mann hatte keine andere Wahl, er mul3te absteigen, zu
Ful3 gehen und sein Pferd am Halfter hinter sich herzerren. Jack "Buckskin
Jack " Russel versicherte Pourier: "!ch bleibe bei dir. " Auch Baptiste "Little
Bat " Gamier blieb, um seinen Freund zu schiitzen. Die drei Manner wechselten etwa ein Dutzend Schiisse mit ihren Verfolgem, bis die Indianer sich zuri.ickzogen.
Kurz danach erschien Major Thaddeus Stanton und wollte die fliichtenden Krieger verfolgen, aber die drei Scouts hatten genug von der fruchtlosen Jagd und
weigerten sich, ihr Leben noch einmal zu riskieren. "Bat erwiderte entrustet:
, Wenn Sie die Verfolgung aufnehmen wollen, dann gehen Sie doch. '" Lieutenant
King hatte seine eigene Meinung iiber die Mogilchkeiten, die Indianer unter
den gegebenen Umstanden zu stellen: "lhre Ponies waren frisch und schnell,
unsere Pferde waren schwach und ausgelaugt. Es gab keine Chance, sie einzuholen. " 18
Der Kampfvom 5. September hatte fur einen der Scouts, Bill Hamilton, beinahe todliche Konsequenzen. Der Mann war "ziemlich taub und ... konnte Stimmen in normaler Lautstiirke nicht horen. " Als die Indianer begannen, auf die
Pfadfinder zu schiel3en, fragte Hamilton Frank Grouard, wo sich die Gegner
befiinden. "!ch deutete auf die Hugel", erinnerte Grouard sich, "und einer der
Jungs sagte ihm, er so/le auf keinen Fall dorthin gehen, weil er dart getotet
werden wurde. "Aber der Mann "verstand die Warnung nicht, trieb sein Pferd
weiter an und rief uns zu, wir sol/ten ihm fa/gen. Er werde }eden lndianer bis
zum letzten Mann toten. "
Als Hamilton die Kuppe des Hiigels erreichte, eroffneten die Indianer das Feuer auf ihn. "Er war so taub, dafi er nicht einmal die Schusse horte " und weiterritt. Schliel3lich fuhr eine der Kugeln <lurch seinen Hut, und er begriff, in welcher Gefahr er sich befand. Er kreischte "Sie schiefien auf mich! " und starrte
aufseinen Hut. Dann gab er seinem '1aulen Pferd " die Peitsche und kehrte so
schnell er konnte um. Wiitend fragte er, warum keiner der Manner ihm gesagt
hatte, dal3 er unter Feuer geraten wiirde. Die Art, wie der Mann dem Tod entging, erschien Grouard "iiufierst komisch ". 19
Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Indianer kein echtes Problem fur die Armee
gewesen. Start <lessen drohte ihr der Untergang <lurch Kalte und Hunger. Die
tiiglichen Rationen waren offensichtlich zu gering, und die Manner versuchten,
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sie so gut es ging zu erganzen. Gliicklicherweise fanden sie "eine grojJe Menge
reife Wildkirschen und Bujfelbeeren. "Diese Friichte verhinderten letztlich Skorbut und schienen dazu beizutragen, die Magen- und Darrnerkrankungen zu lindern. Zudem gaben sie den eintOnigen Rationen etwas Geschmack, aber sie
konnten die Soldaten nicht mit ausreichend Kalorien versorgen, um ihren Hunger zu stillen. 20
Das Wetter blieb schlecht. Es regnete fastjede Nacht. Lieutenant King bemerkte sarkastisch: "Wirentwickeln uns zuAmphibien. "21 Die Manner waren weiter
gezwungen, mit feuchter Kleidung und Schlamm zu leben. John Finerty klagte
iiber die Situation: "Die Menge Dreck, die an jedem Menschen klebt, wiire eine
Schande for ein Schwein in seinem Stall. " Der erfahrene Kriegskorrespondent
fi.igte hinzu: "!ch habe ein englisches Regiment gesehen, das aus dem KrimKrieg zuruckkehrte; unrasiert, abgerissen, wettergegerbt. Aber einer so zerlumpten, verdreckten und hojfnungslosen Ansammlung von Miinnern wie den
Soldaten von Crooks Expedition war ich noch niemals begegnet. " Zwar war
<las Wetter die Ursache dafi.ir, dal3 die Manner heruntergekommen und schmutzig aussahen, aber sie batten auch keine Moglichkeit, sich selbst sauberzuhalten
oder ihre Uniforrnen zu flicken. "Wir fohrten keine drei Pfund Selfe im gesamten Kommando mit uns, und ... kein Mann, nicht einmal General Crook selbst,
hatte ein zweites Hemd zur Verfogung. ''2 2
Am Abend des 5. September war die Lage der Armee verzweifelt. Lieutenant
King fal3te die Situation zusammen: "Nun sieht es ganz so aus, als seien wir
geschlagen warden - ohne gekiimpft zu haben. Wir haben nicht nur keine Jndianer gestellt, wir haben auch unsere Rationen verbraucht. "23 Die erschopften Manner bedurften dringend weiterer Lebensmittel, wollten sie nicht verhungern, au13erdem brachen stiindig weitere Pferde zusammen. King berichtete: "Unsere Pferde kollabieren im Dutzend, vor Hunger und Erschopfung, und
zwar }eden Tag, den wir weitermarschieren. "24
Auch bei General Crook verfliichtigte sich die Hoffnung, auf lndianer zu sto13en. Er konzentrierte sich darauf, sein Kommando zu retten. Seine Armee befand sich weit weg von alien Versorgungsmoglichkeiten. Die Rationen seiner
Manner reichten nur noch fur ganze drei Tage, also entschied Crook, halbe
Rationen anzuordnen, um die vorhandene Nahrung so lange wie moglich zu
strecken. Er schatzte, dal3 sie sich etwa fi.inf Tagesmarsche entfernt von Fort
Abraham Lincoln befanden und schickte Scouts aus, die so schnell wie moglich einen Provianttransport aus dem Posten heranfi.ihren sollten. Gleichzeitig
fi.irchtete Crook um die Sicherheit der Siedlungen in den Black Hills von South
Dakota; denn er war sicher, dal3 viele Indianergruppen sich in dieser Region
verstreut batten. Der General glaubte, dal3 sich die Stadt Deadwood etwa sieben oder acht Tagesmarsche entfernt befand. Ihm war klar, dal3 er nicht genii25

gend Lebensmittel hatte, um dieses Ziel zu erreichen, dennoch entschied er
kompromi131os: "Morgen marschiere ich zu den Black Hills. "25 Als Frank
Grouard fragte, was die Manner auf diesem langen Weg essen sollten, "erwiderte der General, daft es vollig unmoglich sei zu verhungern, da wir ausreichend Pferde und Maultiere" hatten. Er rief seine Offiziere zusammen und erkliirte ihnen: "Wir miissen notfalls von Pferde- und Mulifleisch leben, bis wir
neue Rationen erhalten. "26
Die Soldaten hatten sich bis dahin intensiv um ihre Pferde geki.immert und alles
getan, sie am Leben zu erhalten. Die Pferde bewahrten viele Manner nicht nur
davor, zu FuB gehen zu miissen, sie waren fi.ir sie eher Freunde als nur Lasttrager. Allerdings waren die Tiere Tag fi.ir Tag immer schwacher geworden, so daB
sie "nur noch den Weg entlang taumelten ".Viele Soldaten baten um Erlaubnis,
die Marschlinie zu verlassen und ihren erschopften Tieren Ruhe zu gonnen.
Die Reiter "redeten mit ihren Pferden iiber die Harten des Marsches, streichelten ihre Niistern und rieben Speckschwarten iiber die von den Siitteln wundgescheuerten Riicken. "Zahlreiche Soldaten weigerten sich, ihre zusammengebrochenen Pferde aufzugeben, und die Tiere gaben ebenfalls alles, was in ihrer
Kraft stand. "Ein gestiirztes Tier liejJ sich oftmals von der Stimme seines Reiters erneut anfeuern und taumelte wieder auf die Beine - nur um im niichsten
Moment, winselnd vor Schwiiche, erneut zusammenzubrechen. "
Auch die Tiere demonstrierten groBen Mut und Ausdauer. Wenn die Manner
nicht das Herz hatten, ein ausgelaugtes Pferd zu erschieBen, lieBen sie die Tiere
folgen, so gut sie es eben vermochten. Manchmal konnte man diese Pferde
beobachten, wie sie bei Sonnenuntergang "tap/er dem Lager entgegentrotteten ",
obwohl sie am Tag zuvor zuriickgelassen worden waren.
Die Soldaten versuchten alles, was nur irgend moglich war, zu essen, bevor sie
ihre Pferde toteten. "Priiriehunde wurden probiert, aber das Fleisch verursachte Ubelkeit. " Schlie131ich erteilte Crook den Soldaten die Erlaubnis, auf
Jagd zu gehen, aber das lokale Wild schien verschwunden zu sein, und die
Manner brachten kaum zehn Prozent der notwendigen Nahrung zuriick. Aber
selbst in der gr6Bten Verzweiflung, weigerten sich viele Soldaten, ihre Pferde
zu essen. "Offiziere und Mannschaften teilten ihre Ansicht gegen den Verzehr
von Pferdefleisch; es schien ihnen ein Verrat an einer Freundschaft. Die Pferde
waren Kameraden, mit denen sie Freud und Leid auf dem Marsch geteilt hatten. " Einige der Manner bezeichneten den Verzehr von Pferden als "Kannibalismus ". Trotz dieser Gefi.ihle, "muftten Sentimentalitiiten zuriickstehen, wenn
es um Leben oder Tod ging. "27
Die Empfehlung, Pferdefleisch zu essen, traf den Zeitungsreporter John Finerty
"wie eine kalte Dusche. " "Jeder wirktefinster " angesichts der Aussicht, sein
Pferd essen zu so lien. Als Lieutenant Lawson die Mitteilung erhielt, erklarte er:
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"Bevor ich mein Pferd esse ... , esse ich eher meinen Bruder! " Aber auch
Lawsons Entschlossenheit wurde schlief3lich vom Hunger gebrochen, und so
erging es auch anderen. Er "verspeiste nur wenige Tage spiiter ein Pferdesteak,
wie al/e anderen auch. "28
Die Pferde kollabierten jetzt in grof3er Zahl. "Sowie eine der armen Kreaturen
stiirzte, wurde es vom Quartermaster getotet und in Rationen zerteilt, so daj3
den Soldaten gar nichts anderes iibrig blieb, als die Pferde zu verzehren. "
Grouard empfand "es als merkwiirdigen Anb/ick, einen Soldaten zu sehen, der
aufseinem Pferd sa.f3, bis es vor Erschopfung zusammenbrach, abzusteigen, es
zu erschiej3en, den Kadaver aufzuschneiden und das Fleisch an die Soldaten
der verschiedenen Kompanien zu verteilen. "29
Der Verlust der Pferde bedeutete, daf3 mehr und mehr Kavalleristen zu Fuf3
marschieren muf3ten wie die lnfanterie. Lieutenant King stellte fest: "Dreiviertel unserer Kaval/erie vom zweiten, dritten undfanflen Regiment sind die letzten Tage zu Fuj3 gegangen. Die Hii/fte unserer Pferde sind far immer zusammengebrochen, ein Viertel ist gestiirzt und wird sich nicht mehr erheben, und
Dutzende haben wir verspeist, um uns, die Reiter, am Leben zu erhalten. "30
Am 6. September marschierten die Manner weiter durch den Morast. Die Bedingungen blieben miserabel. "Jn der ersten Nacht nach einem sehr langen
Marsch muj3ten wir an einem Teich mil weifiem, bitterem Wasser lagern. "Um
die Lage zu verschlimmem, "gab es kein Stuck Holz, das gro.f3 genug gewesen
ware, einen Zahnstocher daraus zu machen - es gab nicht einmal Salbei, das
normalerweise in Fiille vorhanden ist. " Das Kommando hatte somit an diesem
Abend nichts zu essen. Wie Lieutenant Walter S. Schuyler klagte: "Wenn man
noch den Kajfee wegnimmt, sind unsere Rationen bei Null angelangt. "Kaffee
war so begehrt unter den Soldaten, daf3 "ein Trooper al/es dafar aufgeben wird. "
Von dem Getrank abgesehen, "ging die Armee ohne Abendbrot zu Bett. "Schlief3lich war Schuyler imstande, aus Gras, das er zu Biindeln flocht, ein Feuer anzufachen und Kaffee zu kochen.
Am Morgen des 7. September waren die Manner optimistisch, nach einem kurzen Marsch Holz fur Kochfeuer zu finden. Aber "wir riickten iiber 30 Mei/en
vor und lagerten an einem Strom mit gutem Wasser, wo sogar das Gras knapp
war, und wieder gab es kein bifichen Holz. Am Nachmittag regnete es, so daj3
das Gras zu na.f3 war um zu brennen. " Obwohl die Manner mit leerem Magen
so weit marschiert waren, wurde ihre Miihe nicht belohnt. Schlief31ich war
Schuyler abermals imstande, etwas Kaffee zu brauen, aber die Manner hatten
nichts zu essen. ''Noch immer hatte die Armee nichts. "3 1
Das Elend der Soldaten setzte sich am 8. September fort. Wie Lieutenant Schuyler
berichtete, war alles, was die Manner zum Friihstiick erhielten, " Wasser, und
den Giirtel enger schnal/en "; dann brachen sie zu einem "weiteren langen
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Marsch in Regen und Schlamm " auf.
Zu dieser Zeit hatten die meisten Soldaten die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Die Situation der Infanteristen war besonders hart, weil sie wahrend des
gesamten Feldzugs gelaufen waren. Schuyler beschrieb ihre Leiden: "!ch habe
Manner gesehen, die so erschopft waren, daj3 sie tatsachlich den Verstand verloren. " Einige dieser Soldaten hatten den Ruf, besonders widerstandsfahig zu
sein, aber jetzt "setzten sie sich nieder und begannen zu weinen wie Kinder,
weil sie nicht mehr konnten. " Diese Manner benotigten dringend Hilfe, um
weitergehen zu konnen, aber es gab "keine Moglichkeit, sie zu tragen, es sei
denn, einige berittene Offiziere oder Manner hatten ihnen ihre Pferde iiberlassen." Dies geschah "immer wieder" zur Ehre jener hilfsbereiten Manner, die
ihren Kameraden in der Not beistanden. Trotz allem hatten die Leiden dieser
Expedition eine motivierende Wirkung auf die Manner im Hinblick auf einen
Zusammensto/3 mit dem Feind. "Jeder war begierig daraufzu kampfen. "32
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Die Abteilung von Anson Mills
General Crook wul3te, dal3 seine Annee in verzweifeltem Zustand war und er
unverziiglich geeignete Mal3nahmen ergreifen mul3te. Er entschied sich fur einen Entsatztrupp, der seinem Kommando vorausreiten sollte, um so schnell
wie moglich Hilfe heranzuholen. Am Abend des 7. September befahl er Captain
Anson Mills, eine Abteilung mit 150 Mann zusammenzustellen. Crook glaubte, dal3 diese Zahl ausreichend war, notfalls auch ein Zusammentreffen mit Indianem bestehen zu konnen.
Mills wahlte 15 Manner mit den besten Pferden aus jeder Kompanie der 3.
Kavallerie. Der Captain teilte diese Manner in zwei Bataillone vonje 75 Mann
unter dem Kommando von Lieutenant Emmet Crawford und dem deutschstammigen Lieutenant Adolphus H. von Luettwitz. Als ihre Adjutanten bestimmte
Mills die Second Lieutenants George F. Chase und Frederick Schwatka. Zustiindig fur die Versorgung war Lieutenant John W. Bubb. Er sollte den Transport begleiten und den Einkauf von Lebensmitteln leiten.1 Crook teilte dieser
Sonderabteilung 61 Maultiere unter Fiihrung von Tom Moore zu. Die Abteilung sollte nach Deadwood, der nachsten Stadt in der Black Hills-Region, marschieren und "alles an Proviant kaufen, was fiir dieses Kommando benotigt
wird, und zwar zu den niedrigsten marktublichen Preisen. "2
Captain Anson Mills wird oft als "Colonel " bezeichnet, weil er diesen Rang
wahrend des Amerikanischen Biirgerkrieges innegehabt hatte. Er hatte in diesem Krieg an vielen bedeutenden Kampfen teilgenommen, darunter an den
Schlachten von Murfreesboro, Chickamauga und Nashville. Im Jahr 1876 hatte
Mills bereits eine Reihe von Feldziigen gegen lndianer hinter sich und wurde
als erfahrener Veteran angesehen. Crook hatte den Captain den ganzen Sommer iiber im Auge behalten und betrachtete ihn als fahigen Offizier. Tatsachlich
hatte der General mit seiner Entscheidung 3 Colonels, 4 Majore und 18 andere
Kavallerie-Captains in seiner Truppe iibergangen, um Mills das wichtigste
Kommando wahrend des gesamten Feldzugs zu iibertragen. Mills iibemahm
damit nichts weniger als die Aufgabe, die ganze Expedition zu retten, indem er
so Schnell wie moglich Lebensmittel besorgte. 3
Mills wahlte seinerseits die fiihigsten Offiziere zu seiner Begleitung aus .
Lieutenant Schwatka hatte 1871 an der Militarakademie West Point graduiert.
Die Slim-Buttes-Kampagne war nur eines von zahlreichen Untemehmen, die
ihm Ruhm und Ehre einbringen sollten. 1878 und 1879 sollte er Sir John Franklin
bei seiner Arktik-Expedition begleiten: spater leitete er wissenschaftliche Untemehmungen in Alaska und Mexiko. Er starb 1892.
Lieutenant Crawford hatte wahrend des Biirgerkrieges und mehrerer Indianerfeldziige gekampft. Ein Jahrzehnt nach Slim Buttes sollte er wahrend Crooks
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Captain Anson Mills. Er befahl den Angriff auf das Indianerdorfbei den Slim Buttes. In spateren
jahren wurde er erfolgreicher Fabrikant von Arrneeausriistungen. (Courtesy National Archives)
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l" Lieutenant Emmet Crawford, ein sehr befahigter Offizier. Er fie ! l 886 wiihrend eines Feldzugs gegen Geronimo. (Courtesy National Archives)

2"dLieutenant Frederick Schwatka. Er fiihrte die Kavallerieattacke <lurch das Indianerdorfbei
den Slim Buttes. Spiiter erlangte er Ruhm als Kommandant mehrere Polarexpeditionen. Er starb
l 892. (Holzschnitt aus Harper 's Weekly, 1878)
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Operation gegen den beriihmten Apachen-Hauptling Geronimo getotet werden. 4
Die vielleicht interessanteste Person des Untemehmens war Adolphus von
Luettwitz. Er war in Preuf3en geboren worden und hatte seine militarische Ausbildung mit siebzehn Jahren begonnen. Er hatte an der Artillerie- und Ingenieur-Schule in Berlin graduiert. Als Berufssoldat hatte er an mehreren europaischen Kriegen teilgenommen und sowohl in der preuf3ischen als auch in der
osterreichischen Armee gedient. Er hatte 1859 wahrend des ltalien-Feldzugs in
den Schlachten von Montebello, Magenta und Solferino gekampft. Ferner hatte
er am Amerikanischen Biirgerkrieg teilgenommen und seine Karriere in den
Indianerkriegen fortgesetzt. 5
Zu den Mannem, die die Abteilung begleiteten, gehorten auch der Scout Frank
Grouard und die Zeitungsreporter Robert Strahom von den "Rocky Mountain
News" und Reuben Davenport vom "New York Herald". Obwohl Davenport
spater einen wichtigen Bericht iiber die Leistungen des Kommandos schrieb,
raumte er ein, daf3 seine Motivation, die Abteilung zu begleiten, alles andere als
beruflich bedingt war. "!ch entschloj3 mich, die Gefahren des Ritts aufmich zu
nehmen, um endlich den Entbehrungen im Feld zu entrinnen. "6
Mills lief3 <las Detachment so schnell wie moglich Aufstellung nehmen und
marschierte am 7. September um 7 Uhr abends los, um zu versuchen, Deadwood
so schnell wie moglich zu erreichen und die notwendigen Lebensmittel fur
Crooks Kommando zu beschaffen. Die Scouts Jack Crawford und Frank Grouard
ritten voraus, wahrend <las Kommando hinter ihnen versuchte, seinen Weg zu
finden. Die Manner muJ3ten versuchen, sich zu orientieren, bevor es zu dunkel
wurde, um noch vie! zu sehen, zudem ritten sie in dichten Nebel hinein.
Davenport gab zu, daf3 der "Terror des Unbekannten" ihn verangstigte. Die
Manner bewegten sich "far zwei Stunden fang schweigend. Gelegentlich hielt
der Fuhrer an und warf im flackernden Schein eines Streichholzes einen Blick
auf seinen Kompaj3. " Die Furcht, sich in der Dunkelheit zu verirren, wich fur
kurze Zeit. "Unvermittelt ojfnete sich ein Spalt in der Schwarze des Himmels,
und Mond und Sterne wurden sichtbar. Nach und nach tauchten der Nordstern
und der Groj3e Bar am Himmel auf, und wir konnten unseren Kurs bestimmen.
Aber so plotzlich, wie das Licht gekommen war, wurde der Vorhang wieder
heruntergelassen, und heftiger Regen setzte ein. " Die Erleichterung war nur
kurzlebig, denn "die Schwarze der Nacht war noch undurchdringlicher als zuvor. " 7 Gegen ein Uhr morgens war die Abteilung etwa 18 Meilen marschiert.
Captain Mills entschied, daJ3 seine Manner nicht weiterziehen konnten. "Wegen vollstandiger Finsternis" gab er Befehl zu rasten. 8
Die Soldaten versuchten zu schlafen so gut es ging. Nach ein paar Stunden
erhoben sie sich im ersten Morgenlicht, "sattelten die Pferde und ritten weiter. " Als der Tag anbrach und es hell genug war, daf3 die Manner "sich ge33

genseitig erkennen konnten, waren wir erstaunt, wie verhiirmt und verdreckt wir aussahen. "
Es regnete weiter. Bis 8 Uhr setzten die Soldaten ihren Marsch fort. Dann hielten sie "abermals in einer schmalen Bodenrinne, woes Bii.ume und eine Quelle
gab, um zumindest eine Art Friihstuck einzunehmen. " Die Manner benotigten
eine Stunde, ein Feuer anzufachen und Kaffee zu kochen. Die gesamte Mahlzeit bestand aus "schwarzem Kajfee und einem kleinen Bissen Wild. "Das Wetter blieb "grau und scheujJlich '', und die Pferde "sanken mitjedem Schritt tief
in den glitschigen, schleimigen Morast, der so charakteristisch far die nordlichen Badlands ist. " Die Tiere ermiideten dadurch rasch, aber die Kolonne
schleppte sich weiter.
Die Landschaft loste bei einigen der Manner bose Vorahnungen aus. "Wir passierten dustere und geheimnisvolle Klippen, deren Namen wir nicht kannten
und deren Formen im Nebel dunkel verschwammen." Die Einheit marschierte
in den Nachrnittag hinein, bis aus einiger Entfemung "die weiflen Umrisse der
Slim Buttes" auftauchten. 9
John F. Finerty beschrieb spater die auffiilligen Formationen der Landschaft:
"Die Buttes (niedrige Berge), schlank (Slim) genannt, haben eine aujJergewohnliche Gestalt. Sie wirken sehr erhaben und erinnern an eine Reihe von riesigen
normannischen Burgen oder eine halbkreisartige Kette von gigantisch aufgeturmten Gebii.uden. "Die Formationen waren "kahl,finster; Granitklippen von
wilder Schonheit. " 10
Frank Grouard und Jack Crawford zogen dem Detachment etwa 300 Yards voraus, so daB das Kommando sie sehen und ihre Bewegungen beobachten konnte. Der Regen hatte endlich aufgehort, "aber der Nebel hatte sich gesetzt, so
dajJ wir nur eine kurze Distanz nach vorn sehen konnten. "Manchmal hob sich
die dicke Nebeldecke etwas, so daB Grouard "eine oder zwei Mei/en vorausschauen" konnte. Bei einer dieser seltenen Gelegenheiten erspahte er eine Herde Indianerponies in etwa einer Meile Entfemung. Er reagierte sofort und gab
den Soldaten hinter ihrri das Signal, anzuhalten. 11 Fast gleichzeitig entdeckte
der Scout eine Gruppe von Indianerzelten hinter einem Hohenriicken, und "er
galoppierte zuruck so schnell er konnte, um nicht selbst entdeckt zu werden. "
Er "sprang unterhalb einer Hugelkuppe aus dem Sattel und ging in die Knie, so
dajJ sich seine Augen auf gleicher Hohe mit den hochsten Grasha/men befanden. "Grouard wollte ganz sicher gehen, daB er sich nicht getauscht hatte. "Mit
seinem Fernglas erspii.hte er etwasjenseits des Hugels. "Ein Indianer ritt langsam auf die Hohenkette zu, von wo aus der Scout ihn beobachtete. Grouard
muBte sich zuriickziehen, um nicht entdeckt zu werden.
Der Krieger erreichte die Stelle, wo der Scout sich kurz vorher im Gras versteckt hatte. Er blickte sich um, entdeckte nichts, was ihn irritierte, wendete
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und ritt davon. 12
Captain Mills drangte es, anzugreifen, da General Crook "mich angewiesen
hatte, keine Gelegenheit auszulassen, ein lndianerdorf zu attackieren. " Der
Captain diskutierte diese Moglichkeit mit den Lieutenants Crawford und
Schwatka, aber beide Manner rieten ihrem Kommandeur von einem derart riskanten Untemehmen ab. Jeder wuBte, daB George Armstrong Custer nur drei
Monate vorher seine Manner in den Untergang gefiihrt hatte, indem er ein Dorf
von unbekannter GroBe und Lage angegriffen hatte, deshalb empfahlen Mills'
Untergebene Vorsicht. Vor einer endgiiltigen Entscheidung wollte Mills daher
selbst sehen, "um was far ein Dorf es sich handelte und wie seine Lage war. "
Er sah aber keine Moglichkeit, sich den lndianem zu niihem, ohne selbst entdeckt zu werden. 13
lnzwischen erwarteten die Manner seines Detachments Befehle fiir einen eventuellen Angriff mit groBter Besorgnis. Davenport berichtete spater, daB die
zweistiindige UngewiBheit die "schlimmste Zeit ... war, die ich jemals durchgemacht habe. " Die Temperaturen sanken, ein kalter Wind "schuttelte unsere
Karper wie in einem furchtbaren Fieber, das fast unseren Herzschlag liihmte. "
Es war so kalt, daB die Manner sich nur unter Schwierigkeiten auf einen Kampf
vorbereiten konnten. " Wir siiuberten die Liiufe unserer Gewehre und breiteten
unsere Munition aus, so gut es mit zitternden Fingern moglich war. " Einige
Soldaten waren fast krank vor Furcht. "Wir fahlten uns alle ubel var Anspannung und wegen des tie/en Unbehagens uber unseren Zustand. Die dustere Erwartung eines nahenden Des asters ergriff uns, aber niemand wujJte, was man
hiitte tun konnen, um die Sorge zu vertreiben. " Zu dieser Zeit "uberlegte der
Captain mit aller Vorsicht die Wirksamkeit eines vollstiindigen Uberraschungsangriffs mit unserer sehr kleinen Truppe, da die Starke des Feindes unbekannt
war. " Er verschob seine Attacke auf den nachsten Morgen. 14
Mills "entschied, eine Meile zurnckzugehen und mit seinem Kommando in einer tie/en Bodenfalte zu lagern. Er wollte hier bis 2 Uhr fruh bleiben und mit
dem Tageslicht angreifen. "Der Captain beschrieb den Platz als "tiefe Einbuchtung (etwa 45 m tiej), durch die ein Strom ... jlojJ. " Er empfand die Verzogerung als hochst unangenehm. "Diese Nacht war eine der ungemutlichsten, die
ichje erlebt habe - jinster, kalt, regnerisch und morastig in extremer Weise. " 15
Auch die Soldaten batten eine unruhige Nacht. Alles, was ihnen zu essen geblieben war, "waren ein paar Reste von hartem Brot und einige kleine Happen
Speck. " Die Bodenvertiefung bot etwas Schutz vor den Elementen, und die
Soldaten fachten kleine Feuer an, "aber es gelang ihnen nicht, das Elend, das
Regen, Nebel und Kiilte verursachten, zu lindern." Mills hielt die Feuer fiir
''problematisch ''. "Die Wolken hingen tie/, und wenn sie uber uns hinwegzogen, wurden sie von den Feuern illuminiert, so wie es Flammenschein mit ei-
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nem dunk/en Nachthimmel machte. "Die Lagerfeuer waren fraglos Lichtzeichen,
die den Indianem aufMeilen im Umkreis signalisieren konnten, daB Eindringlinge in der Nahe waren, "aber das Wetter war sch/echt, so dajJ sie keine Wachen aufgestellt hatten. " 16 Davenport schrieb, daB die Flammen ihm auf andere Weise geheirnnisvoll erschienen, da sie "groteske und irrea/e Effekte im Nebel verursachten, die der Reporter beobachtete, bevor er einschlief " In der
Nacht schreckte irgend etwas die Maultiere auf, und die Tiere zertrampelten
Davenport beinahe unter ihren Hufen. Auch Davenports Pferd galoppierte in
die Nacht, under fand es nur unter Schwierigkeiten wieder.
Der Reporter war nicht der einzige Mann, der in dieser Nacht auf dem Sprung
lag. "Ein weiterer Alarm schreckte uns auf- ein Posten feuerte einen SchujJ auf
einen Schatten ab, den er far einen Sioux gehalten hatte. " Die Wachen weckten
die Manner gegen 2 Uhr fri.ih, so daB sie Zeit hatten, sich fiir einen Angriff
vorzubereiten. 17
In der Zwischenzeit versuchte Captain Mills soviet wie moglich iiber das
Indianerlager herauszufinden, um entscheiden zu konnen, wie er seine Truppen
einsetzen sollte.
Frank Grouard erzahlte spater Geschichten iiber seine Heldentaten bei der Annaherung an das Dorf. Er behauptete, das Lager gefunden zu haben und gab an,
es habe aus 39 Tipis bestanden. Ferner erzahlte der Scout: "!ch schritt durch
das ganze Lager und suchte nach dem besten Punktfar einen Angriff. "
Grouard berichtete femer, er habe zwei der besten Pferde gestohlen, die unweit
eines Indianerzeltes angebunden gewesen waren. Spater kehrte er zuri.ick, um
Mills zu berichten, was er in dem Indianerdorf gesehen hatte. 18
Trotz der Berichte des Scouts, muBte Captain Mills zugeben, daB er vor seiner
Attacke nur geringe Kenntnisse iiber das Dorfhatte. Ratte der Captain Grouards
Bericht geglaubt, hatte er mehr iiber die vor ihm liegende Aufgabe gewuBt.
Auch wenn Mills seinen Chief-Scout in vielerlei Hinsicht fiir wertvoll hielt,
hatte er doch auch einiges an Grouard zu kritisieren. Dem Kommandanten zufolge, "kannte der Scout die Pfade der Indianer und war zweifellos der beste
und kenntnisreichste Fuhrer, den wir finden konnten. " Mills fiigte allerdings
hinzu: "!ch hielt ihn aber immer far einen Feigling und grofien Lugner. " Ferner bemerkte der Captain: "!ch hatte wenig Zutrauen in Grouard a/s Kampfer. "
Der Fuhrer des Kommandos beklagte zudem, daB der Scout durch seinen Diebstahl der Indianerponies das Uberraschungsmoment gefiihrdet hatte. "!ch riigte
Grouard far das, was er getan hatte. " Mills erklarte weiter, daB sein Scout
"sich so feige und zogernd verhielt, dajJ ich sofort annahm, er wolle sich in
eine Position bringen, um verschwinden zu konnen, wenn wir in einen heijJen
Kampf geraten sol/ten. " 19
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Die Schlacht beginnt
Nachdem die Wachtposten die Manner geweckt hatten, bereiteten sich die Soldaten auf den bevorstehenden Kampfvor. "Die Finsternis war so dicht, da.fJ es
anderthalb Stunden dauerte, die Pferde und Mu/is zu satteln und in Kolonnen
Aufstellung zu nehmen. "' Wahrend der Nacht hatte Captain Mills einen Angriffsplan entworfen. Er sah vor, <las Kommando zu teilen und <las Dorf aus
verschiedenen Richtungen zu attackieren. Nachdem die Kolonne bis auf etwa
eine Meile an <las Indianerlager heranmarschiert war, befahl er anzuhalten und
teilte die Manner fur den Angriff ein. Zunachst gab Mills Lieutenant Bubb den
Befehl, mit 25 Mannem den Packtrain zu decken, zu dem die 125 Pferde und
Mulis gehorten. Danach ordnete Mills an, da/3 die Lieutenants Crawford und
von Luettwitzje 50 Mann auswahlen und absitzen !assen sollten. Deren Pferde
wurden ebenfalls bei Bubbs Mannem zuriickgelassen. Diese beiden Kompanien sollten von der gegeniiberliegenden Seite des Dorfes zuschlagen.
Lieutenant Schwatka sollte mit 25 Reitem direkt <lurch <las Dorfpreschen und
die lndianerpferde in Stampede versetzen. Zur selben Zeit sollten die abgesessenen Soldaten falls moglich das Lager angreifen. 2 Bubbs Abteilung sollte der
Vorhut auf ein Signal folgen. Das Signal war "der erste abgef euerte Schu.fJ. "3
Das Dorf lag am Ufer des Rabbit Creek. Die Zelte standen beiderseits des Baches. Es war ein relativ kleines Camp, gemessen an der gro/3en Zahl Indianer in
der Nahe. Wie Tall Bull, ein nordlicher Cheyenne, spater erklarte, handelte es
sich um "eine kleine Gruppe Sioux, die sich vom Haupt/ager getrennt hatte .. .
um Hirsche zu jagen. " Die meisten Krieger hatten sich in kleine Gruppen von
"zehn oder einem Dutzend Miinnern " verstreut und befanden sich weit entfemt vom Dorf. 4
Mills und Grouard berichteten, da/3 <las Lager aus 39 Zelten bestand und gaben
gleichlautende Schatzungen beziiglich der Zahl der Indianer, die sich im Lager
aufhielten. Der Scout gab an, da/3 im Dorf "etwa 200 Menschen" lebten. Der
Captain berichtete, es "bestehe aus etwa 200 See/en, davon 100 Krieger. "5
Letztere Schatzung des Kommandanten, da/3 die Sioux 100 potentielle Krieger
im Dorf hatten, war falsch. Nur die Halfte der Indianer war mannlichen Geschlechts, und allenfalls die Halfte von diesen konnten kampffahige Erwachsene gewesen sein. Obwohl die tatsachliche Zahl von Sioux-Kriegem in dem
Lager nie festzustellen sein wird, scheint eine Schatzung von hochstens 50,
maximal 75 Kampfem realistisch. Wenn Tall Bulls Bericht korrekt war, wonach sich viele der Manner zur Zeit des Angriffs auf der Jagd befanden, konnte
die Zahl der anwesenden Krieger sogar noch niedriger gewesen sein.
Egal welche Schatzung die Wahrscheinlichere ist - die Kavallerie iibertraf die
Kopfzahl ihrer Gegner mindestens 2 zu 1, wahrscheinlich sogar noch mehr.
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Die gr613te Chance der Armee lag in einem Dberraschungsangriff. Mills hoffte,
seine Soldaten in den bestmoglichen Positionen aufstellen zu konnen, bevor
der erste Schul3 fie!. Daher "ruckte er sehr vorsichtig vor". Erschwert wurde
seine Absicht durch die schlechte Sicht. Die Manner "konnten nicht weiter als
100 Yards vorausblicken. "Die Soldaten konnten "das Dorfgar nicht erkennen
..., bis sie sich unmittelbar davor befanden."
Das erste, was die Manner sahen, waren die Indianerponies, "die unsere Anniiherung gewittert hatten und unruhig waren. "6 Sofort stiel3en die Soldaten schneller vor, weil sie fiirchteten, entdeckt zu werden. "Es wurde rasch hell, und wir
konnten einige der Zelte in den Niederungen sehen. "7
Wahrend die Kolonne weiterzog, ritt Frank Grouard voraus um festzustellen,
ob es im Dorf Anzeichen von Alarm gab. Er bemerkte, dal3 "die Jndianer die
meisten ihrer Pferde frei weiden liefien und sich in den Lodgen aujhielten. "
Nur sehr wenige Sioux befanden sich vor ihren Zelten; sie wirkten vollig sorglos. Grouard stellte fest, dal3 "eine Frau aus einer Lodge trat und ihre Pferde
freiliejJ, wiihrend ich mich bereits in Sichtweite befand." Offenbar "hielt sie
mein Pferd far eines der freilaufenden lndianerponies und kummerte sich nicht
weiter darum. " Allerdings geschah plotzlich etwas anderes: Wahrscheinlich
waren einige Pferde durch die vorriickenden Truppen aufgeschreckt worden.
"Sie sprengten durch das Dorf" Der Larm der Tiere "weckte die lndianer auf
und sie sturzten aus ihren Zelten, um nachzusehen, was passiert war. "Zu diesem Zeitpunkt waren die Soldaten "nur noch 70 Yards vom Camp entfernt. "
Grouard eilte zuriick und rief Mills zu, der Angriff miisse sofort beginnen, bevor die Indianer sich zur Gegenwehr zusammenrotten konnten. 8 Mills schrieb
spater: "Grouard informierte mich, dafi die Moglichkeit einer volligen Oberraschung verloren ginge, wenn ich ein Angriffssignal blasen liefie. ''9
Die Lage verlangte sofortiges Handeln. "Es wurde jetzt keine Zeit verloren.
Frank Grouard rief ,Angriff! ', und Schwatka sturmte mit seinen 25 Mann in
das Dorf " 10
Captain Mills berichtete spater, dal3 Schwatka und seine Manner im Galopp der
durch das Dorf preschenden Pferdeherde folgten und wie befohlen mit ihren
Revolvem in die Zelte feuerten. Der Trupp ritt so schnell, dal3 "er die Herde
jagte, einige der Zelte niederrifi und daruber hinwegstampfte. "
Nach dem Angriff kehrte Schwatka mit dem gr613ten Tei! der Ponyherde zum
Rest des Kommandos zuriick. Captain Mills war mit seinen Reitem zufrieden:
"Schwatkafahrte [den Angriff] ... in galanter Weise durch. " 11
Die Attacke hatte begonnen, obwohl die Soldaten nur wenige Zelte des Dorfes
gesehen hatten, da die meisten "hinter einem Hugelrucken versteckt standen. "
Offensichtlich soil ten sich die Manner nach Beginn des Angriffs selbst zurechtfinden . Als sie in das Dorf einfielen, entstand erheblicher Larm, da Haute und
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Kanvas-Planen mit Messern aufgeschlitzt wurden. 12 Die Indianer hatten die
Offimngen ihrer Zelte vernaht, um die Warme innen zu halten. Als die Sioux
begriffen, wie prekar ihre Lage war, wollten sie die Lodges so schnell wie moglich verlassen und nahmen sich nicht die Zeit, die Eingangsklappen aufzutrennen. Einige Indianer glaubten wohl auch, daB die Soldaten sie vor den Zelten
erwarteten. Um ihnen zu entgehen, schnitten viele Sioux daher Offnungen in
die entgegengesetzte Seite ihrer Behausungen, um nach drauBen zu schliipfen.
Schwatka hielt seinen Angrifffiir erfolgreich. Er berichtete spater, daB das Feuer seiner Manner viele Opfer unter den Indianern gefordert hatte; er konnte
allerdings keine prazise Zahl der Verwundeten angeben. " Wir sahen viele sturzen, aber im diffusen Morgenlicht war es oft schwer zu sagen, ob sie von der
Last [die von den fliehenden Sioux getragen wurde} niedergedruckt wurden, ob
es sich um Kinder, Ersch/agene oder Verwundete handelte. " 13
Der Sioux-Krieger Red Horse gab an, daB "es fruh am Morgen war, a/s die
Soldaten zuschlugen. Die Sioux verharrten in der Wiirme ihrer Zelte; denn draufien war es noch immer dunkel und neblig." "Wir begriffen zuerst nur, dafi auf
uns geschossen wurde. Wir ergriffen unsere Wajfen, soweit wir sie in der Finsternis finden konnten. Die Frauen nahmen die Kinder und versteckten sich
zwischen den Fe/sen."
Charger (Samuel Charger), ein anderer Indianer aus dem Dorf, beschrieb die
Szene so: "Bei Tagesanbruch .. . unternahmen die Soldaten einen Angriff auf
das Lager. Kavalleristen sturmten durch das Camp, wiihrend die Indianer noch
schliefen und begannen zu schiefien." Dies zwang die Sioux, "nackt" aus ihren
Zelten zu fliehen. 14
Zur selben Zeit "erreichten die abgesessenen Einheiten die Sudseite des Dorfes und erojfneten das Feuer auf die Jndianer. " 15
Crawfords Truppe wurde befohlen, rechts vorzuriicken, wahrend von Luettwitz'
Manner von links angriffen. Allerdings hatten die Einheiten noch nicht ihre
Stellungen erreicht, als der Kampfbegann. Daher waren sie nicht in der Lage,
das Dorf in die Zange zu nehmen. Statt dessen bildeten die Kompanien "eine
Linie entlang dem Hohenriicken im Osten des Flusses. Schwatkas Manner hatten sich kaum in Bewegung gesetzt, a/s sie auch schon begannen, Salven in die
Zelte zufeuern. " 16
Es gelang den Soldaten nicht, das Dorf einzuschlieBen, so daB ein Fluchtweg
offenblieb. Wahrend die Kavallerie das Lager wahrend des gesamten Kampfes
halten konnte, entkamen viele Indianer mit ihren Waffen in den Handen, und
einige eroffneten schlieBlich das Gegenfeuer. "Die Indianer ... hatten die Hugel west/ich des Saches erreicht und erwiderten heftig das Feuer. " 17
Lieutenant von Luettwitz, der seine Manner taut anspornte, bot eine einladende
Zielscheibe. Er wurde sofort getroffen, als die Krieger zu schieBen begannen.
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Wie Captain Mills berichtete, wurde von Luettwitz "gleich bei der ersten Salve
schwer verwundet. Er griff nach meinem Arm, als er stiirzte. " 18
Eine Kugel hatte das rechte Knie des Leutnants zerschmettert; er konnte seine
Manner nicht weiter fiihren . Leutnant Crawford handelte sofort und eilte herbei, um seinem Kameraden zu helfen. Crawford riB sein Halstuch herunter und
legte es von Luettwitz als Druckverband am Bein an, um den BlutfluB zu stoppen. Damit rettete er ihm vermutlich das Leben. Sergeant John A. Kirkwood
trug den Schwerverletzten hinter einen nahen Hiigelriicken, wo er in Sicherheit
war. 19
Als Zeitungsreporter kiimmerte sich Davenport nicht um die Einzelheiten des
Einsatzes und die Genauigkeit des Feuers. Er konzentrierte sich darauf, das
Spektakel der beginnenden Schlacht zu beobachten. Mit sicherem Blick fiir das
Pittoreske notierte er, daB "iiberall rings um die Hiigel, die von unseren Mii.nnern gehalten wurden, das zuckende Miindungsfeuer der Gewehre im morgendlichen Zwielicht wie ein pyrotechnisches Fest wirkte." Tatsachlich batten die
SchuBwechsel nichts Reizvolles: Die Gefahr wuchs mit der Intensitat des Kampfes.
Wahrend seiner Attacke jagte Lieutenant Schwatka einen Tei! der indianischen
Ponyherde durch das Dorf. Allerdings schatzte Davenport, daB "die Hii.lfte der
Tiere fliichtete. " Einige Indianer konnten die Pferde fangen und "schwangen
sich auf diese Ponies. " Diese berittenen Krieger begannen einen Gegenangriff
und "unternahmen mehrere kiihne Versuche, die erbeuteten Pferde zuriickzuholen. "
Wahrend diese Reiter bei dem sinnlosen Versuch, die Tiere zuriickzuerobern
ihr Leben riskierten, nahmen andere Sioux die Soldaten unter Feuer. Davenport
berichtete mit klaren Worten und einiger Bewunderung iiber die Hartnackigkeit der Krieger: "Die Indianer schossen nach wie vor, Langsam aber akkurat,
vom Westufer des Stromes. " 20 Zwar galten die Sioux nicht als gute Gewehrschiitzen, aber ihr prazises Feuer war in diesem Moment sehr wirkungsvoll.
Mindestens zwei Kavalleristen wurden verwundet.
Obwohl Captain Mills ein erfahrener Offizier war, der in seiner Karriere zahlreiche Kampfe iiberlebt hatte, verlor er angesichts des heftigen Gefechts die
Nerven und riefseinen Leuten zu, sie sollten fliichten. Er gab "den Befehl zum
Riickzug '', ohne die Situation vollstandig zu iiberschauen. Lieutenant Crawford
war iiber diese Anweisung iiberrascht. "Crawford teilte Mills mit, dafl ein Riickzug unter diesen Umstii.nden unmoglich sei. " 21
Mills befiirchtete, die lndianer wiirden Verstiirkung erhalten und ihn und seine
Manner vernichten. Diese Furcht "schien ihn vom Beginn des Kampfes an zu
iiberwii.ltigen, und als die Indianer auf uns zu schieflen begannen rief er: , Zuriick, Manner! Zuriick! " ' Der Captain schien nicht zu begreifen, daB die Solda41

ten vie! zu weit verstreut waren, um sich zu einem geordneten Riickzug vereinigen zu ki:innen. Die Truppe hatte geschlagen werden ki:innen, wenn sie von
einer groBen Zahl Indianer gejagt worden ware. Crawford verweigerte den Befehl in dramatise her Weise. "Er zog seinen Revolver und brullte, , ich werde
)eden Mann erschiefien, der zufluchten versucht! "' Nach Davenports Meinung
"verhinderte Crawfords ehrenvolle Befehlsverweigerung eine Katastrophe. " 22
Captain Mills wandte seine Aufmerksamkeit jetzt dem TroB zu, weil er fiir den
Fall, daB ein weiterer Einsatz erforderlich werden wiirde, die Pferde in der Nahe
haben wollte. Ferner muBte er seine Truppe sammeln, um jeder mi:iglichen Bewegung der Indianer zu begegnen. Obwohl die Sioux keine unmittelbare Bedrohung fiir die Stellungen der Kavallerie darstellten, waren sie nicht verschwunden. "Sowie sie ihre Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht hatten, kehrten
sie in den Kampf zuruck, und rasch hatten sie uns mit einer Planklerlinie umzingelt. "Zwar war die Zahl der beteiligten Krieger zu diesem Zeitpunkt klein,
aber Mills war besorgt, weil viele seiner Manner nicht imstande waren, in den
Kampf einzugreifen, da sie sich um die Verwundeten kiimmem und die Pferde
halten muBten. Der Captain hatte in der Tat Grund anzunehmen, daB sich weitere lndianer in der Umgebung aufhielten, die als Verstarkung herbeieilen konnten. Frank Grouard hatte Spuren gefunden, die darauf hindeuteten, daB sich
weitere Di:irfer in der Nahe befanden. Zudem gaben sich die Indianer beim
Angriff der Kavallerie in einer Bodenfalte unweit des Lagers sehr kampferisch.
"Die Indianer, die wir am Creek umringt hatten, riefen uns zu, dajJ sich eine
grofiere Kriegergruppe nicht weit van hier aufhalten wurde und dajJ sie bis zum
Eintrejfen van Hilfe aushalten wurden. "
Mills zweifelte nicht daran, daB er in Schwierigkeiten geraten wiirde. Daher
entschloB er sich, Unterstiitzung anzufordem. Etwa 16 bis 18 Stunden, nachdem er erstmals von dem Indianerdorf erfahren hatte, schickte er zwei oder drei
Manner zuriick, um General Crook zu informieren, daB er auf viele Sioux gestoBen war und sofortige Hilfe beni:itigte. Die Boten wahlten sich die frischesten und schnellsten Indianerponies aus und sprengten davon. Crooks Kommando muBte sich etwa 20 Meilen entfemt befinden. In der Zwischenzeit versuchten Mills und seine Manner, das Beste aus der Situation zu machen. 23
Der BeschuB <lurch die Krieger war so wirksam, daB die Soldaten sich im Dorf
nicht sicher genug fiihlten. Die lndianer "hockten hinter Fe/sen und hie/ten das
Feuer aufrecht, so dajJ wir nicht im Dorf bleiben konnten." Die Soldaten befanden sich auf einem Hang gegeniiber dem Camp, und die lndianer konnten
diese relativ exponierte Stellung problemlos unter Feuer nehmen. Mills befahl,
Schiitzenli:icher auszuheben. "Um meine Stellung zu sichern, liejJ ich Verschanzungen auf der Hugelkuppe, direkt hinter unserer Stellung, ausheben. " 24
Der gri:iBte Tei! des Kampfes konzentrierte sich in der Anfangsphase auf eine
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Schlucht in der Niihe des Camps, wohin die Indianer beim Angriff der Kavallerie fliichteten. Zuniichst glaubten die Soldaten, daB sich nur ein Krieger in diesem engen Canyon aufhielt. Offensichtlich dachte der Mann nicht daran aufzugeben, sondern wollte sein Leben so teuer wie moglich verkaufen. Er feuerte
sporadisch, aber sehr gezielt. Die Soldaten versuchten eine Weile, das Feuer zu
ignorieren, bis "einer von ihnen die Hiigelkuppe passieren wollte und sowohl
er als auch sein Pferd getrojfen wurden. "
Grouard zufolge verftigte die Schlucht iiber Deckungsmoglichkeiten, da
"Jndianerkinder dort gespielt und ein ziemlich groftes Loch in eine Wand gegraben hatten, so daft eine regelrechte Hohle entstanden war, die grojJ genug
war, eine Anzahl Menschen aufzunehmen. "
Das Gefecht am Schluchteingang zog sich iiber Stunden hin. Die Soldaten nahmen die Stellung stiindig unter Feuer, um die Sioux daran zu hindern, ihrerseits
Schaden anzurichten. "Da sie nicht wuj3ten, wie viele Indianer sich hier versteckt hie/ten, umrundeten die Soldaten die Schlucht und setzten ihre Schiisse
auf die Hohle fort, bis sie miide waren. " 25 Obwohl Scharfschiitzen in Stellung
gingen, um die Schlucht unter Kontrolle zu halten, gelang es den Soldaten nicht,
das Feuer von hier zum Schweigen zu bringen. 26
Die Lieutenants Crawford und Schwatka waren zudem besorgt wegen einiger
Krieger auf der Anhohe iiber dem Dorf. Sie versuchten, die Indianer von dort
zu vertreiben und "unternahmen zwei heftige Angriffe gegen die Hugel, hinter
denen die Indian er vermutlich aufder Lauer Zagen . Sie versuchten, die verbliebenen Ponies der indianischen Herde zufangen, aber sie blieben ohne Erfolg. "
Die Soldaten waren nicht imstande, nahe an die Sioux heranzuriicken, da die
Indianer sich einfach zuriickzogen, wenn die Bedrohung fur sie zu groB wurde.
Die Kavalleristen wiederum beabsichtigten nicht, ihre Feinde zu jagen. Also
gruben sie sich erneut ein und hofften, die Indianer aufDistanz halten zu konnen. "A uf die benachbarten Hugel wurden Auftenposten geschickt, um eventuelle Angriffe von berittenen Indianer abzuwehren, die sich gelegentlich in hohem Tempo nii.herten, absaften und schossen. "
Zwar hatte die Truppe einen Tei! des Schlachtfeldes unter Kontrolle, aber die
Indianer waren durchaus imstande, den Kampffortzusetzen. "Die vertriebenen
Wilden schienen sich hinter einem Hohenriicken gesammelt zu haben; von dort
fie/ ab und zu ein SchujJ. " Zu diesem Zeitpunkt schienen andere Sioux versuchen zu wollen, das Mitleid der Soldaten zu erregen. Ein Mann riefnach Frank
Grouard und stellte sich ihm als "Stabber " vor. Er wurde als "Hii.uptling" angesehen und war auf den Reservationen gut bekannt. Er sagte: "!ch bin des
Kampfes miide. Es gab zu viele Kii.mpfe in diesem Sommer. !ch will zuriick zu
den Indianeragenturen. " Dieser Mann hatte offenbar genug vom Elend des
Krieges, aber es gibt keinen Beweis, daB er den Kampfwirklich aufgab.27
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Wahrend Stabber mit Grouard sprach, umrundete Lieutenant Crawford mit 9
Mannem die Anhohe der indianischen Stellungen um zu versuchen, die Sioux
zu vertreiben. Die Soldaten benotigten zu diesem Zeitpunkt dringend Verstarkung, so daB sogar der Zeitungsreporter Davenport mit ihnen kiimpfte; Mills
hatte dem Reporter befohlen, drei anderen Mannem bei der Verteidigung einer
Stellung auf einem "exponierten" Punkt des Hohenriickens Hilfe zu leisten.
Einer dieser Manner ging allein voraus, um "einen kleinen Hugel zu besetzen,
der a/s ausgezeichneter Vorposten" dienen konnte. Davenport beobachtete von
hier "einen bri//anten Angriff" Crawfords und seiner kleinen Einheit. "Der
Lieutenant tauchte jiihlings aus einer Niederung auf und stii.rmte den stei/en
Hohenrii.cken hinauf .. Die kleine Gruppe erreichte den Gipfe/ mit Geschrei,
das van den verzweife/ten lndianern beantwortet wurde. "Die Soldaten "gaben
nur wenige hastige Revolverschii.sse" ab, ohne einen Indian er zu t6ten oder zu
verwunden, und die Krieger "jlii.chteten in die Schlucht und auj3er Sichtweite. "
Nach diesem Kampf "befand sich das Dorfunter vo//stiindiger Kontro//e unserer Truppe. "Das einzige verbliebene Problem war nun, daB "noch immer van
Zeit zu Zeit aus der Sch/ucht an der Westseite des Dorfes geschossen wurde. "
Es war lastig. "Mehrere kii.hne Versuche wurden unternommen, den oder die
Schii.tzen zu vertreiben, aber die Kuge/n, die aus der Ste/lung heranjlogen, waren so zie/genau, daj3 die Manner sich nicht zu exponieren wagten. "28
Allerdings trieb der Hunger die Soldaten schlieBlich dazu, den Schiissen aus
der Schlucht zu trotzen. "Sie gingen hinunter, um das Dorf zu p/ii.ndern ", und
sie suchten zuerst nach getrocknetem Fleisch. Zu ihrer Oberraschung waren die
Zelte des Dorfes mit "Fe//en und Fleisch gefii//t. Es schien ein sehr reiches
Dorfzu sein. "Ein anderer Schatz, den die Manner entdeckten, war Tabak, "wonach sie sich sehr gesehnt hatten; keiner hatte mehr etwas ii.brig gehabt. "
Ferner fanden die Soldaten "eine Menge Dinge, die zu Custers Kommando
gehort hatten, wie etwa einen Wimpel, eine groj3e Menge Kleidungsstii.cke und
Geld. "Die Lebensmittelvorrate und andere Materialien waren so umfangreich,
daB einige der Manner beziiglich ihrer Entdeckungen maBlos iibertrieben. Frank
Grouard etwa gab an, daB "ein Mann 11.000 $fand. Das Geld befand sich in
einer Deckenrolle in einem der Tipis. "29
Kavalleriesattel la gen fast in jedem Zelt. Davenport vermutete, daB "sich wahrscheinlich der groj3te Tei/ der Beute des Little Bighorn-Massakers bei dieser
Gruppe befand, was bedeutet, daj3 ihr Antei/ an dieser Schlacht erheblich gewesen sein muj3. "Als die Soldaten die Indianerpferde begutachteten stellten sie
fest, daB "drei der Tiere van den ermordeten Kava//eristen stammten. "Briefe,
die von Mitgliedem der 7. Kavallerie geschrieben worden waren, fanden sich
ebenso wie Berichtsbiicher und ein Offiziershemd. Die Soldaten entdeckten
weitere Kleidung, die Miinnem von Custers Kommando gehort hatte, einschlieBlich

44

der Handschuhe von Captain Miles Keogh, der am Little Big Hom gefallen war.30
Wahrend die Lebensmittelvorrate den Soldaten hochst willkommen waren, fiihlten sich die Manner durch die Gegenstande, die auf Custers Regiment hinwiesen, in ihren Handlungen gerechtfertigt. Wahrend des Angriffs der Kavallerie
am Morgen waren die Soldaten sich keineswegs sicher gewesen, daB sie tatsachlich feindliche Indianer attackierten. Zweifellos gab es in dieser Region
Sioux, die gegen die Armee kampften, aber es gab auch friedliche Indianer.
Einige davon waren vermutlich nur auf der Suche nach Nahrung, um die kalten
Monate zu i.iberstehen. Die Zerstorung eines Dorfes von freundlichen Sioux
ware ein Desaster sondergleichen gewesen, aber die Attacke hatte ganz offenbar ein feindliches Dorf getroffen. Die Krieger, die hier gelebt batten, batten
zweifellos am Kampf gegen Custer teilgenommen.
Private W. J. McClinton entdeckte einen Wimpel von Custers Kommando. Die
Flagge war von den Indianem fraglos als wichtige Trophae angesehen worden;
denn sie war an einem Zelt befestigt, das - Grouard zufolge - dem Kriegshauptling American Horse gehorte. Dem Soldaten war die groBe Bedeutung
des Wimpels klar; er i.ibergab ihn Captain Mills. Spater wurde der Wimpel an
Oberlebende der 7. Kavallerie zuriickgegeben. McClinton war sehr stolz auf
seine Entdeckung und prahlte noch viele Jahre spater mit seiner kleinen Tat in
der Schlacht von Slim Buttes. 3 1
Die Beute aus dem Sioux-Lager war sehr umfangreich. Die Soldaten zahlten
"Tausende von Rohen und Taschen mit Fleisch und Friichten, die in den Zelten
aufgestapelt waren. Auch der Schmuck, den die Dakota-Frauen selbst gemacht
hatten, war sehr reichlich. " Zu den handwerklichen Gegenstiinden, die den
Soldaten in die Hande fielen, gehorten "Bunde! mit priichtig gefiirbten
Stachelschweinborsten, Mokassins, perlenbesetzte Hirschlederkleider, Kriegsfederhauben, Calumets, Tabakbeutel" und vieles mehr. Kein Zweifel, die Sioux dieses Dorfes batten "in grofitem Wohlstand" gelebt. Zwei Briefe, die ebenfalls gefunden wurden, belegten nachdriicklich die Unehrlichkeit vieler Indianer. Einer stammte von einenr Mann namens Boucher, "einem geschwiitzigen
Franzosen '', der beschuldigt worden war, "Munition an Sitting Bull verkauft zu
haben. " Der Brief stellte ein "Zeugnis" oder "Reisepafi " fur Stabber dar, der
als guter Indianer bezeichnet wurde und sich auf dem Weg nach Norden befand, um seine Familie zu besuchen. Dabei hatte Grouard diesen Krieger bereits als einen der Kampfer gegen die Kavallerie identifiziert.
Der andere Brief stammte von einem Mann namens Howard, dem "vertrauenswurdigen und wohlhabenden Indianerhiindler der Spotted Tail Agentur. " In
diesem Briefwurde der Hauptling "Charging Crowder Gastfreundschaft und
Grofizugigkeit des weifien Mannes empfohlen, und er wurde zu einem guten
Indianer erkliirt. "32
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Die Soldaten durchkiimmten das Dorf systematisch um sicherzugehen, dal3 sie
nichts iibersehen hatten. Deswegen "!Ufteten einige der Manner auch Rohen
und Deeken an. " Zu ihrer grol3en Oberraschung "sprang unter einer Robe ein
kleines Indianermadchen hervor. " Offensichtlich fiirchtete es um sein Leben
und "begann zu weinen und zu schreien, sowie es entdeckt war." Die Manner
waren zuniichst besorgt, dal3 sich weitere Indianer in dem Zelt aufhalten konnten. "Sie sturzten in grof3ter Hast hinaus. " Ihre Furcht war aber unnotig. So
kehrten sie zuriick, um sich um das Kind zu kiimmem. Das Miidchen mochte
"etwa acht oder neun Jahre alt" sein, und die Soldaten hatten nicht vor, ihm
ein Leid zuzufiigen. Auch dieses Miidchen war ein Opfer des Krieges, das veriingstigt und von seiner Familie getrennt worden war.33
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Captain Andrew S. Burt, Kornrnandant der Kompanie H, 9'" Infantry. (Courtesy Little Big Horn
Battlefield National Monument)

Frank Grouard war 1876 Chief Scout von General Crook. Er war gebiirtiger Polynesier, wuchs
aber bei lndianern auf. (Courtesy Nebraska State Historical Society, Lincoln, NE)
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Baptiste Pourier ("Big Bat"), hochangesehener Anneescout auf den nordlichen Plains. (Courtesy
Nebraska State Historical Society, Lincoln, NE)

Der Militiirarzt Valentine T. McGillycuddy, aufgenommen wiihrend eines Marsches <lurch die
Black Hills. Er versorgte die Verwundeten nach der Schlacht von Slim Buttes. (Courtesy Little
Big Horn Battlefield National Monument)
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Der Scout Baptiste Gamier ("Little Bat"), sitzend rechts neben Red Cloud, dem beriihmten
Oglala-Hiiuptling. Hinter ihnen stehen Chief Knife (links) und Jack Red Cloud (rechts).
(Courtesy Nebraska State Historical Society, Lincoln, NE)

1st Lieutenant John G. Bourke, General Crooks Adjutant 1876. (Courtesy US Military Academy
Archives)
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Crook greift in die Schlacht ein
Die Reiter, die Mills zu General Crooks Kommando zuriickgeschickt hatte,
erreichten das Hauptlager gerade, als Crook zum Weitermarsch aufbrechen
wollte. Sie berichteten dem General, das Mills Truppen in Gefahr seien. Crook
handelte sofort. Er wahlte 150 Manner aus, die die besten Pferde bestiegen, und
ritt mit ihnen der Kolonne voraus. Der General fiihrte personlich das Kommando, begleitet von seinem Stab und den Offizieren der beteiligten Kompanien.
(Diese Manner wollten offenbar unbedingt an der Schlacht teilnehmen, sogar
ohne ihre Einheiten!)
Hilfe war dringend notig; denn alien war klar, dal3 Mills Detachment am SiouxDorf bald die Munition ausgehen wiirde. "Mills, der keinen Kampfmit Indianern erwartet hatte, hatte seinen Manner nur die Mitnahme von je 50 SchujJ
genehmigt '', was fiir ein langeres Gefecht natiirlich nicht ausreichte. Crook befiirchtete, "dajJ Mills ohne rasche Unterstutzung den Kampf nicht mehr Lange
weiterfahren konnte. " 1
In der Tat verbrachten die Manner von Mills Einheit bange Stunden, in denen
sie auf Entsatz warteten. Stiindig beobachteten die Soldaten den Horizont in
der Hoffnung auf nahende Hilfe. Gliicklicherweise "war es auf dem Kampfplatz still geworden. Nur gelegentlich krachten die Karabiner der Scharfschutzen, die noch immer bemuht waren, das Feuer aus der Schlucht zu ersticken."
Die Zeit verstrich schleppend. Die Soldaten "Litten unter der Anspannung"
und Furcht, die Indianer konnten Verstarkung aus anderen Gruppen in der Nahe
erhalten und das kleine Kommando iiberrennen. In so einem Fall hatten "die
Sioux sicher keine grojJen Schwierigkeiten gehabt, zu siegen, wenn unsere Verstiirkung nicht rechtzeitig eintraf" Mills hatte zu wenige Manner und befand
sich nach wie vor in einer vie! zu exponierten Stellung.
Schliel3lich, nach 11 Uhr Vormittags, erblickten die Soldaten Crooks Vorhut.
"Mit grojJer Begeisterung wurden die Scouts von General Crooks Kolonne bejubelt, als sie auf der Anhohe auftauchten, von der aus wir das Dorf zuerst
gesichtet hatten. "2 Nach und nach traf der Rest der Kolonne ein. Gegen 1 Uhr
am Nachmittag war das volh:;tandige Kommando zur Stelle. 3
Crook verlangte sofort Auskiinfte von Mills. Er fragte: "Wo ist das Dorp !ch
will es sehen. " Der Captain begleitete seinen Kommandanten, wies ihn aber
darauf hin, Abstand zu halten, weil einige versteckte Indianer ihn beschiel3en
konnten. Crook beachtete den Rat nicht. Er begab sich direkt zum Lager. "Sowie er sich zeigte, wurde er unter Feuer genommen. Eine Kugel verfehlte ihn
nur knapp. " Crook war aul3er sich. Er schwor, die Indianer aus ihrer Deckung
zu verjagen "und befahl, sie anzugreifen. " Damit wurde die Schlacht um den
Canyon wieder aufgenommen. 4
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Der Kampf um den Canyon
Crook gab Lieutenant Clarke den Befehl, die Stellung der Indianer einzunehmen . Clarke erwarb sich grol3e Anerkennung fur seinen Mut, und fur die Art
und Weise, wie er die Aufgabe loste. Zuniichst versuchten die Soldaten, die
Indianer zur Aufgabe zu iiberreden. Grouard ritt voraus, um in Sioux-Sprache
mit ihnen zu verhandeln. Der Scout hatte Gliick, da/3 er nicht beschossen wurde. Die Indianer befanden sich "hinter einer sehr hohen steilen Klippe, vermutlich 8 bis I 0 FujJ hoch. /ch konnte mich ihnen niihern, ohne dajJ sie mich sahen. "Grouard "erziihlte ihnen al/es mogliche, um sie zu uberreden, herauszukommen . " 1 In der Annahme, da/3 sich nur ein Mann in der Schlucht befand, rief
Grouard, da/3 "der weifJe Hiiuptling [Crook} sein Leben verschonen wurde,
wenn er sich ergab. " Als Antwort gaben die Krieger einige Schiisse ab. Eine
"Kugel flog um Haaresbreite an meinem Kopf vorbei. "Daraufuin feuerten die
Soldaten in hochster Aufregung eine Salve in die Schlucht.
Das Feuer wurde fortgesetzt, bis die Offiziere einen zweiten Versuch anordneten, die Indianer zur Aufgabe zu iiberreden. Abermals wurde das Ansinnen mit
einem Schu/3 beantwortet, "und die Soldaten setzten den heftigen BeschujJ auf
die Ste/lung fort. "2
Zweifellos wollten die Krieger ihren Mut demonstrieren, aber es konnte auch
einen anderen Grund fur ihren Widerstand gegeben haben. Den Sioux mul3te
klar sein, da/3 den Soldaten die Beute aus Custers Kommando in die Hiinde
gefallen war. Der Regimentswimpel allein reichte aus, die Bewohner dieses
Dorfes in Verbindung mit der Vemichtung der 7. Kavallerie am Little Bighorn
zu bringen. Die Krieger nahmen vermutlich an, da/3 die Soldaten nicht beabsichtigten, sie als Gefangene zu nehmen, sondem Rache fur die Niederlage von
Custers Kavallerie iiben wollten. "Sie glaubten wahrscheinlich, dajJ ihnen die
Schuld far die Abschlachtung Custers angelastet werden wurde und ihr Schicksal besiege/! sei, wenn sie uns lebend in die Hiinde fallen wurden, trotz al/er
Versprechungen des weifJen Hiiuptlings. "3
Mit der Fortsetzung des Beschusses riickten die Soldaten niiher an die indianische Stellung heran, "bis sich eine dichtgedriingte Masse aus der Enge der
Schlucht erhob. " Fiir eine weitere halbe Stunde feuerten die Soldaten in die
Schlucht hinein. Einige ihrer Kugeln trafen; denn gelegentlich "waren schrille
Schmerzensschreie zu horen. "
Viele Soldaten zeigten sowohl Tapferkeit als auch Dummheit, eingeschlossen
Lieutenant Clarke, der "sich in der Schlucht aufrichtete und seine Wajfe so
kaltblutig abfeuerte, als befande er sich auf der Jagd. Dabei bot er seine ganze
Gestalt den Wajfen der Wilden dar. "4
Das Feuer in die Schlucht war so heftig, da/3 die hier liegenden Frauen "den
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furchtbaren indianischen Todesgesang anstimmten ", wahrscheinlich um ihre
Seelen auf <las Ende vorzubereiten und sich selbst zu trosten . Auch "die Babies
weinten so taut und mitleiderregend, daft nicht einmal die Detonationen der
Gewehre ihre Stimmen ubertonen konnten. "5
Captain Munson, ein lnfanterieoffizier, benahm sich sogar noch waghalsiger
als die anderen Manner. Er riickte so dicht an den Feind heran, dal3 er iiber die
Klippenkante rutschte und mitten in die Schlucht stiirzte. Munson erblickte einen Krieger mit einer schul3bereiten Biichse in der Hand, der auf dem Boden
der Schlucht lag. Er schiitzte den Leichnam eines Kindes, und hinter ihm kauerten zwei Frauen, die bereits Wunden davongetragen hatten.
Der Krieger hatte den Captain leicht erschiel3en konnen, aber er riihrte sich
nicht, und in der Verwirrung des Augenblicks war Munson nahezu blind fur die
Gefahr, in der er sich befand. Er handelte instinktiv, ril3 eine altere Frau mit
einem Baby in den Armen an sich und zerrte sie mit sich aus der Schlucht. Die
"arme Frau wimmerte und zitterte var unbeschreiblicher Furcht, als sie sich
plotzlich inmitten der Soldaten wiederfand. " Einer der Manner, ein Auslander,
der in der Armee diente, rief: ''Totet sie! Die Frauen bringen uns ebenso um
wie die Manner. " Mit selten bei Soldaten, die gegen Indianer kampften, anzutreffender Emporung halite "ein ablehnender Chor " zuriick: "Nein! Du kennst
den amerikanischen Soldaten nicht! " Der Mann "beugte sich dem Widerstand. ''6
Schliel3lich zwang "der heftige Bleihagel " die Indianer in Richtung auf den
Ausgang der Schlucht. Dabei nutzten die Sioux geschickt das Gelande, um
Schutz zu suchen. Jeder Krieger grub sich ein "Schutzenloch " in den weichen
Boden. Ferner warfen sie eine Brustwehr aus Erde um ihre Positionen auf, in
die sie kleine Locher bohrten, <lurch die sie die Annaherung der Soldaten beobachten konnten.
Das Strauchwerk am Ausgang der Schlucht war so dicht, "daj3 es beinahe unmoglich war, die dahinter verborgenen Menschen zu bemerken. " Nur die Schiisse, die aus dieser Deckung fielen, bewiesen die Anwesenheit der Indianer. 7
Die meisten Soldaten, die sich leichtsinnigerweise dem feindlichen Feuer aussetzten, iiberlebten wie <lurch ein Wunder. Charlie (James) White, auch bekannt als "Buffalo Chips", hatte dieses Gliick nicht. White war einer der Scouts
und ein alter Freund von "Buffalo Bill " Cody. Cody war es auch, der White
seinen Spitznamen verpal3t hatte. Frank Grouard vermutete, dal3 White darauf
aus war, mit irgendeiner riskanten Tat so beriihmt zu werden wie sein Freund
Cody, so dal3 er sich unnotigerweise exponierte. 8
Der Scout Baptiste "Big Bat " Pourier, bewegte sich kriechend auf die Schlucht
zu, wahrend seine Kameraden die Indianer heftig unter Feuer nahmen. Er blieb
unentdeckt, bis ein Krieger den Kopf hob, um einen Schul3 abzugeben und
Baptiste auf ihn zielen konnte. Der Indianer schol3 zuerst. Big Bat konnte der
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Kugel im letzten Moment ausweichen. Wieder Reporter Davenport berichtete,
verfehlte die Kugel des Indianers Pourier und totete White. White stand in diesem Moment neben Grouard und prahlte damit, dal3 er einen Indianerskalp nehmen wolle. "Er hatte diese Worte gerade gesprochen, als er aufschrie: ,Mein
Gott, ich bin getrojfen! 'Das waren seine allerletzten Worte. Die Kugel trafsein
Herz, und ein Schwall Blut spritzte aus der Wunde in seiner Brust. Er starb auf
der Stelle. ''9
Baptiste "Big Bat" Pourier riichte seinen gefallenen Freund sofort. Der Scout
erschol3 den lndianer, der auf ihn gezielt und White get6tet hatte, sprang in die
Schlucht hinunter und schnitt dem Toten den Skalp ab. Erfiillt von Triumph,
eine derartige Trophiie erbeutet zu haben, schwang Pourier "das blutige Haar
uber seinem Kopf und fahrte einen regelrechten Kriegstanz auf "Als er in die
Schlucht schaute, bot sich ihm ein Bild der Vemichtung. Er sah die Leichen
von Frauen und Kindem auf dem Grund liegen.
Unvermittelt stiirmten eine Frau und ihr kleiner Sohn aufihn zu, schlangen ihre
Anne um ihn und bettelten um Gnade. Pourier reagierte schnell. Er stiel3 beide
grob aus der Schul3linie. Nachdem das Gewehrfeuer fur einen Moment verstummte, tauchte eine andere Frau auf, die ein verletztes Baby im Arm trug.
Aber die Feuerpause war schnell vorbei, und der Schul3wechsel ging weiter.
Schliel3lich meldete sich eine "alte Frau'', die dem todlichen Kampf entronnen
war, und versprach, die anderen lndianer zur Aufgabe zu iiberreden. Nachdem
die Indianer in der Deckung sahen, dal3 die Soldaten das Leben der ersten Frau
verschont batten, entschieden sie sich schliel3lich, den Kampf aufzugeben. 10
Zuvor war noch ein anderer Soldat nahe der Schlucht get6tet worden. Private
John Wenzel war leichtsinnigerweise nach vom gegangen und wurde von einer
Kugel in den Kopf getroffen. "Er wu>-de durch das Gehirn geschossen. Die
Kugel drang von unten in den linken Kiefer ein und trat oben am Schadel aus. "
Er starb sofort. 11 Zwei weitere Soldaten wurden verwundet. Private John M.
Stevenson erhielt eine Kugel in den Knochel, Private Edward Kennedy erlitt
schwere Wunden, als eine Kugel ihm ein Bein zertriimmerte und auch <las zweite
durchschlug. 12
Die lndianer batten allerdings wesentlich mehr zu leiden. Als die Soldaten die
Schlucht betraten, sahen sie, welch vemichtende Wirkung ihr Gewehrfeuer gehabt hatte. Ein Mann "lag tot auf dem Grund der Schlucht; etwa 400 Kugeln
hatten seinen Karper durchlochert. " Drei Frauen und ein Baby wurden ebenfalls tot aufgefunden, "wahrend mehrere andere Frauen und Kinder sich verwundet vor Schmerzen am Boden walzten. Pfatzen von Blut vermischten sich
mit Wasser und Erde. Einige tote Ponies ... vervollstandigten das grauenvolle
Bild. " 13
Als die Soldaten die Leichen untersuchten stellten sie fest, dal3 "der Schadel
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einer Frau regelrecht in mehrere Teile zerschmettert war. " Das "abscheuliche
Spektakel" wurde vom Leichnam einer anderen Frau noch iibertroffen. Ihr
Korper war "dermaj3en von Kugeln durchsiebt, daj3 es keinen unverletzten Fleck
mehr an ihrem Karper zu geben schien. " Den Leichen stand allerdings noch
eine weitere Schandung bevor. Der einzige "freundliche Indianer, der nicht
desertiert war", war Ute-John. Er verlor keine Zeit, "alle Toten zu ska/pier-en ".
Zurn Abscheu mindestens eines Beobachters "folgten einige brutalisierte Soldaten seinem scheuj3lichen Beispiel. "Jeder nahm einen Tei! eines Skalps. "Das
verdorbene unmenschliche Benehmen war ekelerregend. " John F. Finerty war
sicher, daB Ute-John sogar die Leiche des Babys skalpiert hatte, ware dessen
Haar Langer gewesen. Finerty war entsetzt. Er auBerte die Ansicht, daB die Wiirde
der Leichen respektiert werden sollte, "da die Indianer ausschliej3lich in Selbstverteidigung gehandelt hatten. " 14
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Indianische Gefangene
Es ergaben sich 21 Indianer, darunter drei Krieger, die anderen waren Frauen
und Kinder. Sie waren in schlechter Verfassung "und boten ein mitleiderregendes
Bild. Die Frauen redeten vol/er Furcht, die Babies schluchzten. "Bei der ersten
Gelegenheit stjirmte eine Frau zu ihrem Zelt, um nach ihrem Kind zu sehen. Sie
fand es - es war bei dem morgendlichen Angriff erschossen worden. Ihre Trauer war selbst fur einen abgebriihten Reporter schwer zu ertragen: "Das Bild der
Verzweijlung, das sie bot, war zu qua/vol/, um es zu beschreiben. "Einige Soldaten wickelten das tote Kind in Deeken und legten es an einen geschiitzten
Platz, bis es begraben werden konnte. 1
Einer der Krieger war sehr gliicklich, noch am Leben zu sein. Er lachte und
schiittelte alien Soldaten die Hand. Niemand tat ihm etwas, "obwohl er eine
von Custers Corporals-Uniformen trug", was darauf hindeutete, daf3 er am
Kampf gegen die 7. Kavallerie beteiligt gewesen war. Lieutenant King war
sicher, daf3 der Mann "den Skalp des Corporals" irgendwo versteckt hatte.
Aber King fiigte hinzu: " Wir sind gute nordamerikanische Burger und mussen
vergeben konnen. " Die Soldaten nahmen des Mannes Hand, gaben ihm etwas
von den Lebensmitteln zu essen, die sie im Dorf erbeutet hatten, und teilten
"unseren kleinen Vorrat an Tabak" mit ihm. 2
Schlief3lich verlief3en zwei Frauen die Schlucht, sie stiitzten den Hauptling
American Horse (auch bekannt als Iron Shield). Als Zeichen der Kapitulation
"zeigte er sich am Eingang der Hohle und hielt dem General den Kolben seines
Gewehrs entgegen." Seine letzte Bitte als Fuhrer seines Stammes war, "das
Leben der Krieger, die mit ihm gekd.mpft hatten ... zu verschonen. "3
Der Hauptling hatte den Ruf eines der erbittertsten Feinde der amerikanischen
Armee. Er hatte sich einst gebriistet, Soldaten bei vielen Gelegenheiten getotet
zu haben. 1866 hatte er an der Massakrierung der 80 Soldaten unter William
Fetterman (in Red Clouds Krieg) teilgenommen. American Horse bemiihte sich,
Haltung zu bewahren, aber "sein Gesicht hatte eine gelbe, kampferartige Farbe angenommen und zeigte die Verkrampfung, die von furchtbaren Schmerzen
verursacht wurde. "4 Er war schwer verwundet und "hielt seine Gedd.rme in
der Hand; sein Unterleib war durch einen SchujJ aufgerissen warden. "5
Frank Grouard hatte einen anderen Eindruck: "Man konnte ihm nicht am Gesicht ansehen, dajJ er getroffen warden war. Er kam Jes ten Schrittes aus der
Todesfalle heraus und stand gerade wie ein Pfeil. "
American Horse naherte sich dem Scout, "streckte seine blutuberstromte Hand
aus und schuttelte mir die Hand. " Grouard fragte den Hauptling, warum er
nicht friiher aufgegeben habe, und der lndianer antwortete, er habe geglaubt,
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die Soldaten wiirden ihn ermorden under habe es "far ehrenvoller gehalten, im
Kampf zu sterben als gefangen zu werden. "6
American Horse begab sich zu dem Militiirarzt Valentine T. McGillycuddy, um
sich behandeln zu !assen. Als der Doktor die blutdurchtriinkte Decke um den
Leib des Hiiuptlings entfernte, "sah er die Diirme des Indianers aus einer SchujJwunde hervorquellen. " Der Krieger zeigte sich sehr beherrscht und lieB wiihrend der Untersuchung kein Zeichen des Schrnerzes erkennen. Ihm war auch
keine Gefuhlsregung anzumerken, als der Arzt ihm <lurch einen Ubersetzer
mitteilte, daJ3 er bald sterben miisse.
McGillycuddy tat was er konnte, um den Schmerz des Hiiuptlings zu lindern.
Er bereitete eine Morphiumspritze vor. Einige in der Niihe stehende Soldaten
protestierten. Einer sagte: "Man sollte ein Messer in diesen Hurensohn stofien. " Ein anderer fugte hinzu: "!ch habe nichts far ,,frzte ubrig, die gottverdammte Rothiiute behandeln. "
McGillycuddy gab dem Krieger vorsichtig die schmerzstillende lnjektion. Dann
wandte er sich zornig den Soldaten zu und "erkliirte ihnen in scharfem Ton,
was er von Miinnern hielt, die einen Menschen oder ein Tier Leiden sahen, ohne
zu he/fen. " Sorgfaltig versorgte der Arzt American Horse und versuchte ihm
sein Leiden so gut es ging zu erleichtern. 7
Die Soldaten brachten die anderen Gefangenen zu General Crook, der sie nach
"Jndianerart" begriiJ3te, indem er seine Hand ausstreckte. Frank Grouard fuhrte als Dolmetscher die erste Frau zu Crook. Sie erkannte den "grojJen Hiiuptling" sofort, stiirzte vorwiirts und urnklammerte seinen Arm mit beiden Hiinden. "Jn ihrem ganzen Leben hatte sie nie etwas anderes als die Folterung von
Gefangenen erlebt. Minutenlang konnte sie nicht davon uberzeugt werden, dajJ
der weif3e Mann sich nicht so verhielt. " Auch die anderen Frauen driingten vor,
um des Generals Hand zu driicken. Einige Gefangenen ignorierten ihre Verwundungen, um den Kommandanten reden zu horen.
Eine "wirklich gut aussehende Frau war durch die Hand geschossen warden.
Sie hielt sie dessen ungeachtet vor sich und liejJ das Blut auf den Boden tropfen ", wiihrend sie den Versicherungen des Generals lauschte, daB ihr kein Leid
geschehen wiirde. 8
Das kleine Miidchen, das friiher am Tag im Dorf entdeckt worden war, befand
sich noch immer bei Captain Mills. Er gab ihm wilde Pflaumen und Fleisch,
das die Soldaten in den Zelten gefunden hatten. "!ch fahrte es herum, und es
schien willig mitzugehen. "
Als der Kampf um die Schlucht vorbei war, "schritt Mills hinuber, um einen
Blick hinein zu werfen. Das kleine Miidchen folgte mir. " Die Szene in der
Schlucht war furchtbar. "Unter den Toten lagen zwei Frauen, regelrecht in Stucke
geschossen. " Sowie das Miidchen die Leichen sah, begann es zu weinen, rann59

te zu einer der toten Frauen, warf sich dariiber und schlang die Arme um den
Leichnam. Es handelte sich um die Mutter des Madchens, die mehrfach durch
den Korper geschossen worden war. Der Anblick war erschiittemd. "Wiihrend
es den toten Karper umklammert hielt, wurden Gesicht, Arme und Hiinde des
kleinen Miidchens mit dem Blut seiner Mutter beschmiert. Der Anblick riihrte
das Herz des hiirtesten Mannes. "9
Eines der Kinder, das aus der Schlucht gebracht wurde, "war ein kleines Miidchen mit leuchtenden A ugen van etwa vier oder fanf Sommern. " Es war "wirklich hiibsch ", und Lieutenant Bourkes groBes Herz war geriihrt. Er hob das
Kind hoch und trug es zum Lager der 5. Kavallerie hiniiber. Das arme Madchen
bekam Angst und begann den freundlichen Bourke zu treten. Es zappelte und
kratzte. Als der Lieutenant das Lagerfeuer erreichte, hatte das Kind ihm den
Hut heruntergerissen, und er gab den Versuch auf, es zu trosten. Er raumte ein,
keine Erfahrung mit Kindem zu haben, da er unverheiratet war.
Er iibergab das Kind an King, der "als Familienvater " vielleicht besser wuBte,
wie es zu behandeln war. Einer der Offiziere fand etwas Marmelade und Zwieback, der iibersehen worden war, wahrend die hungrigen Manner tagelang durch
den Schlamm marschiert waren. Er gab beides dem kleinen Madchen, dessen
Geschrei King fast taub machte. Angesichts des "Leckerbissens" vergaB das
Madchen, dessen Name Wauwataycha war, schnell seine Furcht. SchlieBlich
saB "die arme kleine Heidin zufrieden auf dem Boden am Feuer" und genoB
ihre Mahlzeit. 10
Die Lebensmittel, die im Dorf erbeutet worden waren, bewahrten Crooks Kommando vor dem Verhungem. Seine Manner verzehrten das Trockenfleisch und
die Friichte, die sie in den Zelten gefunden batten, und luden alles Obriggebliebene auf Packmulis. Sie schatzten, daB ihnen zwischen 5.000 und 6.000 Pfund
Fleisch in die Hande gefallen waren. Die Soldaten schlangen das Fleisch hinunter, ohne zu fragen, um was es sich handelte. Einer der Gefangenen lachte
iiber die Soldaten und fragte, ob sie wiiBten, von welchen Tieren das Fleisch
stammte. Die Soldaten vermuteten, daB es sich um Antilope oder anderes Wild
handelte und waren iiberrascht zu erfahren, daB sie Indianerponies verspeist
batten. Das st6rte die Manner letztlich nicht. "Einige hie/ten es far ausgezeichnet. Sie hatten schon Pferdefleisch genossen, das ziih und sehnig gewesen war.
Hier hatten sie gerostete Rippchen van Ponies, die sich van siifiem, saftigem
Gras erniihrt hatten. Es gibt keinen besseren Koch als den Hunger. " 11
Die Soldaten gaben den K(anken und Verwundeten die besten Roben und Dekken und konstruierten aus den Zeltpfahlen Bahren, mit denen die Kranken transportiert werden konnten. Ferner nahrnen sie soviel Beute aus dem Indianerdorf
mit, wie sie tragen konnten . Dann rissen sie das Lager ab, stapelten die Zeltwande und das Holz zu groBen Haufen und ziindeten alles an. Die Feuer brann-
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ten innerhalb einer Stunde zu sch we lender Asche. Aber die Zerstorung des Dorfes
bedeutete noch nicht das Ende der Schlacht. Kurze Zeit spiiter muBten die Soldaten sich einem neuen Kampf stellen.12
Black Wolf, einer der gefangenen Indianer, sagte den Soldaten, was viele von
ihnen bereits befiirchtet hatten: Es gab weitere, groBere Dorfer in der Niihe,
darunter auch das Lager der Gruppe des beriihmten Kriegshiiuptlings Crazy
Horse. AuBerdem hielten sich Cheyenne-Gruppen in der Gegend auf, und die
lndianer, die am Morgen aus dem Dorffliichten konnten, hiitten die Nachricht
von dem Angriff sicherlich zu den anderen Lagem getragen. Es stand zu befiirchten, daB sich bald genug Krieger gesammelt hatten, um einen Gegenangriff zu beginnen und Crooks Kommando zu vemichten. Diese Sorge erwies
sich als unbegriindet, aber die Indianer waren zweifellos stark genug, die Armee zu bedrohen, wenn es ihnen gelang, das Kommando in kleinere Trupps zu
spalten. 13
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Das Foto von Stanley J. Morrow zeigt, wie ein Soldat ein erschopftes Kavalleriepferd erschieBt bittere Notwendigkeit wiihrend des Slim Buttes-Feldzuges. Die Tiere wurden dann sofort zerlegt
und verspeist. (Courtesy Little Big Hom Battlefield National Monument)

Einige Soldaten zerlegen ein totes Pferd - nachgestellte Szene fur den Fotografen Stanley J.
Morrow. (Courtesy W. H. Over Museum, Vermillion, South Dakota)
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In dieser ebenfalls fur den Fotografen nachgestellten Szene zeigen Soldaten der Crook-Arrnee,
wie es wahrend des Marsches zu persiinlichen Klimpfen um ein Stiick Pferdefleisch gekommen
ist - verrnutlich ist das Motiv aber eine Obertreibung. Foto von Stanley Morrow. (Courtesy W.
H. Over Museum, Vermillion, South Dakota)
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Ein Verwundeter von Slim Buttes wird abtransportiert: Trage zwischen zwei Maultieren.
(Courtesy Little Big Hom Battlefield National Monument)
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Der Indianerangriff
Gegen vier Uhr am Nachmittag schlugen die Indianer zu. Sie schienen zu glauben, nur die 150 Mann vor sich zu haben, die das Dorf am Morgen angegriffen
hatten. Sie kannten offensichtlich die tatsachliche Starke nicht, auf die die Truppe
inzwischen angewachsen war.
Die Krieger naherten sich zunachst von Westen, stiegen hinter den Anhohen
von den Pferden und "erojfneten ein schwaches Feuer" auf die Armee. Dieses
Geplankel dauerte nicht Lange, da Major Andrew S. Burt entschlossen mit einem Infanteriebataillon vorstieB und die Krieger vertrieb. Danach verlagerte
sich der Kampf. Die Indianer schwarmten um die Militarkolonne aus und versuchten, eine ungeschutzte Flanke zu finden.
Dieses Manover der Indianer wurde <lurch tiefe Bodenfalten behindert, die die
Krieger zunachst ilberwinden muBten. "Als sie in den Rucken der Truppen gelangten, unternahmen sie einen VorstojJ, um eine Nachzuglergruppe, die dem
Kommando mit den Pferden gefolgt war, vom Haupttrupp abzuschneiden, aber
Lieutenant Sibley .. . erreichte das Lager gerade noch rechtzeitig, um dem Angriff zu entgehen. " 1
Die Soldaten bildeten eine kreisformige Planklerlinie, um die Pferde zu schutzen und jeden VorstoB der Indianer zu stoppen. Allerdings sorgten sich die Offiziere um Organisation und Schlagkraft der Manner zu FuB. Sie bemuhten
sich, die Disziplin der Soldaten aufrechtzuerhalten um die Manover korrekt
ausfuhren zu konnen. "Bleibt ruhig, Manner! Haltet angemessenen Abstand!
Schiefit nicht, ohne zu zielen! Vorwiirts in doppelter Schrittgeschwindigkeit!
Vergeudet keine Munition!" Aber die Soldaten hatten reichlich Munition und
hielten die Indianer <lurch heftiges Gewehrfeuer auf Distanz. Einige Soldaten
hatten zudem den Vorteil, uber "Long Toms" zu verfugen, Visiereinrichtungen,
die ihnen sicheres SchieBen auflange Distanzen ermoglichten.2
Lieutenant King beobachtete <las Vorriicken der Indianer. Die aufgeregten Soldaten schossen mit solcher Schnelligkeit, daB "ihre Salven wie ein zweites
Spotsylvania klangen " - eine Burgerkriegsschlacht von 1864, die wegen ihrer
Heftigkeit beriihmt wurde.
King zufolge waren die Indianer in der Lage, ihre Kampfer in groBer Zahl zu
sammeln: "!ch ziihlte mindestens 250 Krieger, die aus einem einzigen Hoheneinschnitt hervorstiefien ", um die Soldaten zu attackieren. Als es den Offizieren gelang, das Feuer ihrer Soldaten zu verringem, um Munition zu sparen,
wurde es zugleich zielgenauer. Immer wieder befahlen die Offiziere: "Schiefit
nicht, Leute! Gebt diesen bemalten Hundesohnen die Chance, niiher zu kommen.
Als der Kampf die letzte Phase erreichte, konnten die Soldaten "kaum noch
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einzelne lndianer unterscheiden, da sie begannen, sich in Pulks zuruckzuziehen. Die Sonne sank hinter den Slim Buttes. Zuri1ck blieben Hunderte von ratlosen und entmutigen Sioux. "3
Erfolglos in ihren Bemi.ihungen, die Linien der Soldaten zu durchbrechen, kehrten einige der Krieger zu den Anhohen zuriick, von denen sie ihren ersten Angriff begonnen hatten. Darauthin wurden sie emeut von der lnfanterie attakkiert. Die Indianer begriffen, daB es unsinnig war, gegen eine organisierte, disziplinierte Truppe zu kampfen, die ihnen zudem zahlenmaBig hoch i.iberlegen
war. "Sie zogen sich so schnell es ging von unserer Front zuri1ck. Die letzte
Aktion des Kampfes spielte sich am spiiten Nachmittag ab, als die langen Schatten den Sonnenuntergang anzeigten. "4
Die Soldaten befanden sich nun in einer Position, daB sie die zuriickstromenden
lndianer mit Gewehrsalven eindecken konnten, als sie eine Bodenvertiefung
hinter dem Hohenriicken durchqueren muBten. Gleichzeitig schlug die 5. Kavallerie unter Lieutenant Colonel Eugene A. Carr die Krieger an anderen Stellen zuriick.
Die lnfanterie gab spater an, etwa 20 Sioux getOtet zu haben. Die Kavallerie
briistete sich damit, nahezu alle Gegner erschlagen zu haben. Die letzte wichtige Aktion des Kampfes fand statt, als die Indianer abermals versuchten, die
Linien der lnfanterie zu durchbrechen, nur um wiederum zuriickgeworfen zu
werden.
Der Kampf hatte etwa zwei Stunden gedauert. Die Sioux waren bei dem Versuch gescheitert, die Armee zu vertreiben, weil sie nicht geni.igend Kampfer
gehabt hatten. Die Soldaten schatzten, daB ihnen etwa 500 Krieger gegeni.iber-.
gestanden hatten. Das bedeutete, daB die Armee mit 2.000 Mann den Sioux 4
zu 1 i.iberlegen gewesen war. Die Niederlage der Indianer war allein dadurch
unvermeidlich gewesen.
Es gibt keine Moglichkeit, die Behauptung der Soldaten zu verifizieren, daB sie
in diesem Kampfmindestens 45 Krieger getotet und verwundet hatten. Zahlungen hatten nicht stattgefunden. Mit Sicherheit aber i.iberstieg die Zahl der indianischen Verluste die 4 Soldaten, die wahrend des Gefechts verwundet wurden. 5
Wahrend der Kampf zwischen den Hi.igeln tobte, behandelten die Arzte die
Verwundeten. Da der Knieknochen von Lieutenant Adolphus von Luettwitz
zerschmettert worden war, blieb den Arzten keine andere Wahl, als das Bein
oberhalb des Knies zu amputieren. "Man horte ein leises Siigegeriiusch am
Knochen '', als sie das Bein abschnitten. 6 Der deutsche Leutnant i.iberlebte die
Operation und den Feldzug, aber seine Militarkarriere war beendet. Er zog spater nach Washington D. C., wo er von einer Rente der Regierung lebte.
Obwohl die Wunden von American Horse zweifellos todlich waren, versuchten
die Arzte alles was in ihrer Macht stand, ihn zu retten oder mindestens seine
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Schmerzen zu lindem. "Dr. Clements untersuchte seinen indianischen Patienten so rucksichtsvoll undfreundlich, wie er es mit einem Kind getan hiitte, und
obwohl er sah, daft das Leben nicht zu retten war, setzte er seine ganze iirztliche Kunst ein. " American Horse lehnte Chloroform ab, um seine Schmerzen
vor der Untersuchung zu betiiuben, aber er befahl "einer Frau, sich neben ihn
zu hocken. Sie verlieft das Zelt und kehrte mit einem kleinen Stock zuruck, den
er sich zwischen die Ziihne steckte. "
Wahrend der Arzt arbeitete, trat SchweiB auf die Stirn des Patienten, und "er
bij3 tief in das Holz, gab aber kein Stohnen von sich und zuckte auch nicht. "
Den Tod vor Augen, sagte der Sioux-Hauptling, daB viele in seinem Stamm des
Krieges miide seien und fiigte hinzu, daB er sich freue, daB seine Frauen und
Kinder verschont worden waren. Irgendwann in der N acht starb der groBe Krieger. Bis zuletzt bewahrte er seine Wiirde und Mannlichkeit. Die Frauen sangen
ein Todeslied, wahrend er starb. 7
Durch sein mannliches Verhalten hatte der Hauptling sich die Achtung vieler
seiner Feinde erworben. "Sagar Ute-John respektierte die Leiche des tapferen
Sioux-Fuhrers und skalpierte ihn nicht. "8
Die Arzte bemiihten sich auch um den Soldaten Edward Kennedy. Sie amputierten eines seiner Beine, das wahrend des Angriffs auf die Schlucht zerschmettert worden war. Aber es gab nur wenig, was sie sonst noch fiir ihn tun konnten,
und so wurde er immer schwacher. Wahrscheinlich war der groBe Blutverlust
der Grund, daB Kennedy nicht wieder zu Kraften kam. Spat nachts starb er und
erhohte damit die Zahl der Gefallenen der Armee auf drei. Die Zahl der Verwundeten schwankt, aber es wurden wohl nicht mehr als 30 Manner verletzt. 9
Diese Manner litten wahrend der Nacht. "Das Stohnen der Verwundeten aus
dem Hospitalzelt" klang in den Ohren der anderen Soldaten, wahrend sie das
Fleisch aus dem Indianerdorf verschlangen und sich anderen Aufgaben zuwandten. w
Der Kampf war jedoch noch nicht endgiiltig vorbei; es sollte weitere Opfer
geben.
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Auf diesem Foto sind zwei Beutestiicke von den Slim Buttes zu sehen: Das Bisonhauttipi und
der Wimpel der 7. US-Kavallerie. Die Personen sind (stehend von links nach rechts): Frank
Grouard, Soldat W. J. McClinton (der den Wimpel erbeutete), Lieutenant F. Schwatka. Sitzend
(von r. n. I.): Lieutenant Colonel W. B. Royall, Captain W. H. Andrews, Captain Anson Mills,
Lieutenant Joseph Lawson. (Courtesy Little Big Horn National Monument)
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Der Marsch wird fortgesetzt
Die Indianer zogen sich in dieser Nacht nicht vollstiindig zuriick. Statt dessen
naherten sie sich im Schutz der Dunkelheit dem Lager emeut und beschossen
die Soldaten. Die Troopers orientierten sich an den Miindungsblitzen, als sie
zuriickschossen. Eine echte Gefahr stellte das indianische Feuer nicht dar. Die
Soldaten waren lediglich besorgt, da/3 die Indianer ihre toten Kameraden verstiimmeln wiirden, also begruben sie die Gefallenen in den Bodensenken des
Camps und trieben danach Pferde iiber den Grabstellen hin und her, um alle
Spuren der Bestattung zu verwischen. Ein Problem stellte allerdings die Bestattung des Soldaten Wenzel dar. Nachdem er in den Kopf geschossen worden
war, batten sich seine Hande um sein Gewehr verkrampft. Offensichtlich hatte
die Leichenstarre eingesetzt, bevor ihm jemand die Waffe entwinden konnte.
Man mu/3te "die Waffe mit Gewalt aus den steifen Fingern der Leiche " entfernen.1
Die toten Indianer wurden im Lager liegengelassen, so da/3 die Sioux sie mitnehmen konnten. Jeder wuBte, daB die Indianer ihre Leichen auf Geriisten plazierten, damit der Geist frei blieb und nicht unter der Erde eingesperrt wurde.
Die Gefangenen wurden, wie versprochen, unversehrt freigelassen, als die Armee am nachsten Morgen weiterzog. ·
Zur Erinnerung an die Schlacht lieB Anson Mills das Tipi, in dem die Verwundeten versorgt worden waren, abbauen und mitnehmen.2
Am Morgen des I 0. September wurden die Verwundeten fur den Transport
vorbereitet. Sie sollten es so bequem wie moglich haben. Alles, was zuriickgelassen werden mu/3te und irgendwie von Wert war, wurde verbrannt. Dann brach
die Truppe nach Siiden aufund hoffte, bald menschliche Siedlungen zu erreichen. Als die Soldaten das verbrannte Dorf verlieBen, untemahmen die Indianer einen letzten Versuch, das Kommando durch einen Angriff im Riicken zu
vemichten. Allerdings waren starke Einheiten als Nachhut eingesetzt worden,
die jede mogliche Bedrohung abwehrten .
Die Krieger fuhrten einen fur Indian er typischen Angriff durch und versuchten,
die Flanken der Kolonne zu umgehen. Dabei konnten die Sioux sich den Soldaten so sehr nahem, da/3 sie 4 Manner verwundeten. Aber das organisierte Feuer
der Soldaten erwies sich als uni.iberwindbar. Auch in diesem Kampf wird sich
die Zahl der indianischen Opfer nie zuverlassig feststellen !assen, aber Finerty
berichtete, da/3 "fiinf Krieger sterbend im Gras zuriickblieben. "3 Da sie die
Marschkolonne nicht aufhalten konnten, zogen sich die Indianer schlieBlich
zuriick. Damit war die Schlacht von Slim Buttes vorbei. Die Leiden der Soldaten waren allerdings noch nicht zu Ende.
Das Wetter blieb schlecht. Die Manner muBtenjetzt wieder gegen Regen, Wind
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und Schlamm kampfen. Lieutenant King berichtete spater, daB "das ganze Land
uberjlutet" war. Am Morgen des 11. September schleppte sich <las Kommando
<lurch Regen und dichten Nebel, der die Landschaft einhiillte. Von einem Hugel
aus konnten die Soldaten sich einigermaBen orientieren, als eine frische Brise
fur kurze Zeit die Sicht klarte. Aber nirgends waren Zeichen einer Siedlung zu
erkennen. Sie waren enttauscht. "Die Hoffnung starb vor ihren hungrigen Augen, und starke Manner wandten sich mit leisem Stohnen ab. " Den Soldaten
blieb keine Wahl, als weiterzugehen, "mit jedem Schritt pfundweise Schlamm
mitschleppend. "
Der qualvolle Zug setzte sich am 12. September fort. "Jammerlich schleppten
sich die hungrigen Manner durch den dicken, zahen Morast. Einige lieften sich
weinend und ausgelaugt einfach in die uberjlutete Prarie fallen . " Die Strapazen dieses Marsches waren so groB, daB King schrieb: "!ch mag mich nicht
daran erinnern. "Es gab Manner, die nicht mit der Kolonne Schritt halten konnten. Wenn die Nacht einbrach, waren sie "uber die finstere Prarie verstreut. "
Bis zum Sonnenaufgang war es vielen von ihnen dann immer noch nicht gelungen, die Haupttruppe einzuholen. 4
SchlieB!ich waren einige Manner nicht imstande, den Marsch fortzusetzen. "Zu
erschopft, so daft ihnen vollig egal war, was aus ihnen wurde, versteckten sie
sich in Buschen oder hinter Fe/sen und beteten, daft man sie nicht entdecken
und weitertreiben wurde. Sie wollten nichts als eine Chance, endlich auszuruhen. "
Dr. McGillycuddy beschrieb einen Soldaten, der zu ausgelaugt war, weiterzulaufen. Der Befehl eines Postens, "sein Versteck zu verlassen ", in dem er sich
verkrochen hatte, weckte den Mann aus seinem Erschopfungsschlaf. Der Soldat erwiderte: "Um Gottes willen, /assen Sie mich in Ruhe, Sergeant! !ch kann
nicht weiter gehen. Meine Fufte sind so wund. " Allerdings hatte der Mann keine Chance zu iiberleben, wenn er zuriickblieb, und der Unteroffizier briillte ihn
an: "Verdammt noch ma!, ist dir nicht klar, was aus dir wird, wenn ich dich
zuriicklasse? Willst du von den gottverdammten Indianern skalpiert werden?"
Offensichtlich war der Soldat sogar zu miide, um angesichts der Qualen des
Marsches an seinen Tod zu denken. "Es ist mir egal. Alles, was ich will, ist eine
Rast. " SchlieB!ich trieb der Sergeant den Soldaten mit dem Bajonett auf die
Beine.5
Die Armee befand sich in erbarmlichen Zustand und geriet abermals in Gefahr,
sich in einen unkontrollierten, verlorenen Haufen zu Tode erschopfter Kreaturen aufzulosen. Die Hoffnung, von irgendwoher Hilfe zu erhalten, wurde immer geringer.
Am 11 . September gab General Crook abermals den Befehl an Anson Mills,
vorauszureiten und zu versuchen, Proviant heranzuschaffen. Diesmal wahlte
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Mills 50 Mann als Begleitung aus, die ihm auf den besten noch verfilgbaren
Pferden folgen sollten. Das waren durchweg erbeutete Indianerponies. Ferner
nahm Mills - trotz seiner zeitweiligen Abneigungen gegen den Mann - Frank
Grouard als Scout mit. 6
Die Gruppe verlieB das Hauptkontingent gegen 9 Uhr Abends, um so rasch wie
moglich vorauszureiten. Aber die Nacht war so dunkel, daB die Manner bald
Probleme hatten, ihren Weg zu finden. Captain Mills versuchte, die Richtung
mit Hilfe eines KompaB zu bestimmen, aber Grouard glaubte, daB der KompaB
defekt war. Um Mittemacht war er iiberzeugt, daB die Abteilung im Kreis geritten war und sich auf dem Weg zuriick befand.
Mills schaute wieder auf seinen KompaB und beharrte, daB sie sich auf dem
richtigen Weg befanden. Etwa eine Stunde spater widersprach Grouard ihm
emeut. Er war iiberzeugt, daB die Soldaten abermals den eigenen Trail gekreuzt
hatten. Seine Befilrchtung war, daB die Region so stark eisenerzhaltig war, daB
der KompaB davon beeinfluBt wurde. Irgendwann war der Scout derart erbost,
daB er dem Captain den KompaB aus der Hand riB und ihn so weit er konnte in
die Dunkelheit schleuderte.
Mills wurde davon vollig iiberrascht. Er bemerkte: "Ohne Kompafi sind wir
verloren. " Grouard bellte zuriick: "Mit dem Kompafi sind wir verloren! Aber
ich glaube nicht, dafi wir uns von jetzt an noch einmal verirren werden. "7 Der
Scout iibemahmjetzt die Fiihrung der Abteilung, und die Gruppe bewegte sich
tatsachlich nach Siiden. Ohne Rast zogen die Manner durch die Nacht und setzten ihren Weg am nachsten Tag fort. Vor Sonnenuntergang erreichten sie schlieBlich Whitewood City.
Die Bewohner der kleinen Siedlung waren entsetzt iiber den Zustand der Soldaten. "Als die Leute horten, dafi wir so lange nichts gegessen hatten, waren
sie sehr freigebig und gastfreundlich. Sie gaben uns was sie nur konnten. "Die
Burger sammelten nahezu alles EBbare in der Stadt und stellten einen Entsatztransport zusammen, der am nachsten Morgen aufbrach. 8
Die Soldaten von Crooks Truppe warteten sehnsiichtig auf Proviant. Standig
beobachteten sie den Horizont. Irgendwann tauchte der Transport auf. Jemand
rief: "Rationen kommen!" Die Manner hasteten vorwarts, um etwas zu essen
zu erhalten. Wie eine entfesselte,wilde Horde drangten die Soldaten die Posten
des Transports zur Seite. "Kisten wurden ... den Eigentiimern entrissen und ihr
Inhalt in die tobende Menge der Soldaten geworfen. "Alie Disziplin brach zusammen. "Die Manner kiimpften wie Tiger um Zwieback und Tabak. "Die Offiziere drangten sich vor, um die Ordnung wieder herzustellen, aber auch einige
von ihnen schnappten sich, was sie in die Finger bekamen. Lieutenant King
schrieb: "!ch weifi, dafi die drei Ingwerpliitzchen, die ich aus dem Dreck unter
den Pferdehufen aujklaubte und mit Colonel Mason und Captain Woodson teil71

te ... das siijJeste und beste Gebiick waren, daft wir seit Jahren gegessen hatten. "9
SchlieB!ich entdeckten die Manner die Mehlsacke in der Ladung. Sie rissen sie
aufund "ju be/ten ii.her die Aussicht aufPfannkuchen. " Schnell wurde das Mehl
mit Wasser gemischt, um einen Teig zu bereiten. Da erst stellten die Soldaten
fest, daB sie gar keine Bratpfannen batten. Aber Hunger inspiriert den Menschen, und "ein erfindungsreicher Soldat" schlug vor, die Lotnaht der metallenen Feldflaschen aufzubrechen, um sie in zwei Halften zu teilen. Diese Halften
konnten dann als Bratpfannen benutzt werden. Bald "schmauste das ganze Lager feuchte Pfannkuchen ", obwohl die Arzte wamten, daB die Manner die Speisen zu schnell hinunterschlangen und mit Leibschmerzen rechnen muBten. Die
hungrigen Soldaten ignorierten diese Hinweise. 10
Nachdem die Truppe ihre Magen gefiillt hatte, zog sie weiter nach Whitewood
City und Deadwood. Der Slim-Butte-Feldzug war vorbei .
1

Finerty, p. 293-4.
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Sti li sierte zeitgeniissische Darstellung von der Kapitulation von American Horse.
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N achbemerkung
Der Feldzug gegen die Indianer nach der Schlacht am Little Bighorn, zu dem
die Schlacht von Slim Buttes gehorte, war einer der anspruchsvollsten in der
Geschichte des amerikanischen Westens. Die Soldaten marschierten unter
schwierigsten Bedingungen, so daf3 die Armee zu zerbrechen drohte, aber irgendwie gelang es der Truppe, die widrigsten Wetterbedingungen, Hunger und
Erschopfung zu iiberwinden. Die Mannschaften zeigten sich den Strapazen
besser gewachsen als ihre Offiziere.
Crook versuchte mit seiner Teilnahme an dieser Kampagne seine Reputation
wieder herzustellen, die wegen seines schmiihlichen Versagens im Sommer
schwer angeschlagen war. Aber die wochenlangen schweren Miirsche belegten
eher seine Inkompetenz als Kommandeur denn seine Fiihigkeiten. Er lief3 aufgrund von Fehleinschiitzungen Proviant und andere Versorgungsgiiter weit zuriick, wiihrend er seine Manner dem harten Wetter und grof3en Entbehrungen
aussetzte. Der General entging lediglich einem vollstiindigen Desaster, weil
Anson Mills zufallig iiber <las Indianerdorfbei Slim Buttes stolperte. Die Vorriite, die hier gefunden wurden, reichten gerade aus, um <las Kommando iiberleben zu lassen, aber die Truppe loste sich beinahe auf.
Die Zerschlagung des Indianerlagers rettete zweifellos Crooks Ruf und Karriere. Der Erfolg der Operation hatte aber nichts mit der Fiihrungskunst des Generals zu tun . Seine Vorausabteilung fand das Lager <lurch Zufall, und Crooks
sinnlose Attacke auf die in der Schlucht versteckten Indianer bewies ebenfalls
sein schlechtes Urteilsvermogen; denn die Sioux stellten nur eine geringe Gefahr fur sein Kommando dar, aber die Angriffe kosteten drei Soldaten <las Leben - die einzigen Opfer unter Crooks Miinnern.
Die Armee hatte sich mit dieser Aktion ein wenig fur die Verni ch tung von Custers
Regiment riichen konnen. Langfristig zahlten die Indianer fur ihren Sieg am
Little Bighorn einen sehr hohen Preis. Die Zerstorung des Dorfes von Slim
Buttes und der Sieg iiber die hier lagernden Krieger in einem Stellungskampf
war dafiir kaum entscheidend. Dennoch soil ten derartige Vorgiinge nicht unterschiitzt werden: Dieser an sich unbedeutende Sieg hatte wichtige psychologische Wirkungen - sowohl fiir die Armee wie fiir die Indianer. Die Sioux fiihlten sich danach nicht mehr sicher, egal wo sie sich aufhielten. Viele Gruppen
verlief3en ihre Lager und gaben ihre freie Lebensweise auf; sie gingen in die
Reservationen, um von den erniedrigenden Zuteilungen der Regierung zu leben. Fiir die Armee war dieser Sieg nach einer Kette von Mif3erfolgen eine
Ermutigung.
Der Angriff auf das Dorf wurde nicht iibermiif3ig hart gefiihrt - vergleicht man
diese Aktion mit vielen anderen Vorgiingen wiihrend der Feldziige gegen India-
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ner. Die Soldaten tOteten bei ihrem Angriff auf das Lager und bei dem Kampf
um die Schlucht Frauen und Kinder nur unabsichtlich; es gibt keine Belege,
daf3 hier vorsiitzlich gemordet wurde. Tatsiichlich zeigte die Armee den gefangenen Frauen und Kindem gegeniiber Mitleid. Sie wurden nicht nur verschont,
sondem versorgt.
Dem Kriegshiiuptling American Horse wurde jede medizinische Hilfe gewiihrt,
die unter den gegebenen Umstiinden moglich war; die Arzte versorgten ihn mit
Morphium, um seinen qualvollen Tod zu erleichtem. Tatsiichlich hatte die Armee bei friiheren Gelegenheiten verwundete Indianer nur selten medizinisch
behandelt.
Ebenso ungewohnlich war Crooks Entscheidung, Krieger als Gefangene zu
nehmen. lndem er sich so verhielt wurde deutlich, daf3 lndianer nicht maltriitiert werden muf3ten, um sie unter Kontrolle zu halten. Das war vielleicht der
grof3te Gewinn des gesamten Feldzugs: Crook und seine Manner zeigten Mitleid mit ihren wehrlosen Feinden.
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Das Massaker am BlrenfluB
Am 29. Jan. 1863 fand am Bear River in Idaho das vielleicht grMte Massaker an nordamerikanischen lndianern statt: Calfomia Volunteers unter Col. P. E. Connor schlachteten Ober
360 Shoshone ab. Dieser ungeheuerliche Vorfall wurde jahrelang verschleiert. Erstrnals hat
ein amerikanischer Historiker von der Brigham Young University eine Dokumentation Ober
diese .vieleicht grtJBte TragOdie in der Geschichte der Eroberung des Westens· verfaBt.
Augenzeugen berichteten: .Die toten lndaner /agen in Haufen Obereinander .. . Man konnte
buchstlblich Ober Leichen gehen, ohne den Boden zu bertlhren. •
Es gab nie ein Bedauem. Col. Connor wurde zum Brigadegeneral befOrdert. CE>ddusivverOffentlichunol Es gibt keine ameril<anische Ausgabell - 80 Seiten, 25 Abb./Karten. Gebun-
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Washita-Massaker
Im Morgengrauen des 27. 11 . 1868 storrnte die 7. US-Kavallerie unter G. A. Custer ein
Dorf des bekannten Friedenshauptlings Black Kettle am Washita-FluB in West-Oklahoma
und richtete ein Blutbad an. Mindestens 103 lndianer, Oberwiegend Frauen und Kinder,
starben. Der Tag am Washita begrOndete Custers Ruhm als .lndianerkampfer". Bei den lndianem gait er fortan als •Woman Killer".
Der US-Historiker Albert Winkler (Brigham Young University) dokurnentiert detailliert das
grausame Massaker und dessen HintergrOnde. Er skizziert die handelnden Personen mit
Hilfe von Zeitzeugen, Briefen, TagebOchem. lnhalt: Custer + Black Kettle - Black Kettle u.
die Suche nach Frieden - Winterkampagne - Custers Feldzug - Angriff +Kampf. 90 S., 29
Abb. Gebunden.
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Dr. Herman Schi>ppl v. Sonnwalden

Rang, FOhrerschaft u. soziale Wertschltzung bei den
Cheyenne und Arapaho
In pr.ignanter, eindringlicher Weise dokumentiert der Wiener Ethnologe das FOhrungssystem von zwei der bedeutendsten Plainsstammen. lnhalt: Kriegerische Auseinandersetzungen - Zeremonialvergleich - Der Rat der 44 - Die Wahl der Ratshluptfnge - Die Aufgaben des Rates - Der Hluptfngsrat der Arapaho - FOhrerscha" der Cheyenne und Arapaho in den ReseNationen bis heute - FOhrerscha" bei den nOrclichen Arapaho in der
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Batfelhutes - Kriegsehren - Das Coupsystem -Frauengeselscha"en der Cheyenne und
Arapaho - FuBnoten, Biblographie, Register.
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Die Dog Soldiers der Cheyenne
Sie waren der bedeutendste Kriegerbund auf den
Plains. Nach dem Massaker am Sand Creek, das Colorado Volunteers 1864 unter friedlichen Cheyenne anrichteten, ki:impften sie als militi:irische Speerspitze der ··
Plainsindianer. 1869 wurde ihr Lager bei Summit
Springs von der 5. US-Kavallerie niedergemacht. 52
Dog Soldiers starben. Eine Armeekladde mit Bilderschrift - ein sogenanntes nledgerbook· - wurde zur
Grundlage einer neuen Geschichtsschreibung Ober die Taten der Dog Soldiers. Far die Entschlusselung dieser Piktographien wurden die Autoren in
den USA mit dem Choice Award ausgezeichnet. Exklusiv tar den Verlag fDr
Amerikanistik haben sie einige ihrer wichtigsten Texte zur Geschichte der Dog
Soldiers in Deutsch zusammengestellt. lnhalt: Das Gefecht von Summit
Springs - Das Sand Creek Massaker - Die Ledgerbook-Zeichnungen - Die
Cheyenne Dog Soldiers - Die gro/3en Kriegszuge - Die P/Dnderung von Julesburg - Chrono/ogie der Gefechte und ScharmDtzel - George Bent und das
Sand Creek Massaker, u. v. m.
64 Seiten. GroBformat. 67 Abb. (12 in Farbe), Kunstdruckpapier. Geheftet.
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Indianische Wohnformen
Vom Tipi zum Pueblo • Vom Wickiup zum Hogan
Vom Langhaus zur Earth Lodge
Die Wohn- u. Siedlungsformen der VOiker
Nordamerikas bildeten den existenziellsten
Teil ihrer materiellen Kultur und zeigten
mehr als andere Elemente die fundamentalen Unterschiede im indianischen Leben.
Wohnung, das war Schutz und Geborgenv.
heit, auBere HOiie far eine wohldurchdachte .;:;..· · . __
soziale Organisation von Familie und Ge- -=--;;,
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meinschaft. In diesem Buch hat der Hamburger Ethnologe konzentriert Bauformen und Haushaltsfuhrung dokumentiert: Von wuchtigen Erdhatten am
Oberen Missouri, Ober Felsklippenbauten im Sadwesten, Laubhatten in den
Waldli:indern, lglus, Pueblos, Langhausern, bis zu Hogans. 136 Seiten, Ober
90 Abb. Gebunden.
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'.Am 25. Jun.t 1876 g\ngen zwischen den zerkliifteten Hiigeln
oberhalb des Little-iSig Horn 5 Kompanien der 7. USKavalletie uoter - der groOte Sieg der Plainsindianer. iiber:
, ein~ regulare US-Armee-Einheit. Nach dem tabmenden
Entsetzen, das ganz Amerika erfasste, leitete die US-Ar,mee
den Gegenschlag ein, Ein groBes Kesseltreiben, auf die
Sieger vom Little Big Hom begann. In Serien von kleineren
Kampfen, die der groOen Schlacht folgten, wurden die
· IndianervOlker ni,edergeworfen.
Nach heftiger Kritik an seinem Verhalten jn der tittle Big
Horn-Kampagne, stand besonders General George Crook
unter Erfolgsdruck. In einem der hartesten Feldzjige der
US-Armee in den Indianerkriegen ~ von Historikern oft
als "Todesmarscb" bezeichnet - trieb er seine Truppe auf
der Spur der Sioi'ix und Cheyenne durch die Ebenen von
·Montana und Dakota. &ein .f.e•dzug stand kurz vor dem
voUigen Scheitern1 und die Soldaten verspeis~n bereits
ihre Pferde, um mchtzu verhungern, als im September
1876 ein Trupp der 3. Kavallerje unter Captain 'Anson
Mills 39 Zelte einer Sioux-Gruppe bei den als SHm Buttes
bekannten Hiigeln im heutigen North Dakota entdeckte.
Die Jndianer kampften erbittert. In dem heftigen Gefecht ·
starb der beriihmte Hauptling American Hot'se Mit den
im lndianerlager erbeutet~n Vorriiten, iiberlebte Crooks
'Armee, und der Sieg von Slim Buttes war, obwobl
militatiscb wenig bedeutend, von groOer psycliologisch .r
Wirkung. Er stellte das SelbstbewuOtsein·der U&-Armee
wieder her und riickte den Ruf General CrooJ<s als
elifahre11er lndianerkimpfer wieder in eil\ besseres Licht
- obwohl die naberen Umstande dieses Feldzugs und der
Schlacht alles andere als ruhmvoll warel), wie die
vorliegende Dokumentati.on belegt.
Der amerikanische Historiker Albert Winkler schrieb
dieses Buch exklusiv fiir den Verlag (iir Amerikanistik.
Dr. phil. Albert Winkler ist Historiker, Dozent fiir Geschichte und
Arcb,ivar an der Brigham Young Univei:sity in Utah. Er erwarb M.
A. Grade in Geschichte und Bibliotbekswissenschaften an. der Utah
State University, der Catholic University of.ADJCrica und der Brjgham
Young University. 1987 wurde er mit dem l>ALE L. MORGAN ,
A WARD und 1993 mit dem MILITARY HISTORY AWARD ·fiir
seine historischen Arbeiten ausgezekhnet. Filr derrVtRLAG FUR
AMElUKANISTIK schrieb er bereits 4 weitere Bucher, daruµter • •
"Washita Massaker" und "Mormonen TraiJ".
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